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ABSTRACT

A STUDY ON THE EFFECT OF CHURCH REVIVAL AND GROWTH THROUGH A
RELATIONSHIP-BASED EVANGELISM OF CELL CHURCH: THE CASE OF SEOUL
SUNGBOK CHURCH IN KOREA
Young Woo Eun
Liberty University School of Divinity, 2019
Mentor: Dr. Sungtaek Kim

This paper aims to study the effects of the cell church system to the growth and revival
within a church by analyzing various cases of other churches organized as ‘cell church’ among
churches in Korea. The purpose of this paper is to propose methodology of a growth of the
church which is necessary for Korean churches by describing and studying methods of
relationships, nurture, services, mission works, training, and etc.
The Korean churches have gone through the growth and revival which are unparalleled in
the world. However, there is a lack of qualitative growth in proportion to sizes and numerical
revival. It has been long since the churches lost its own missions in playing a role as light and
salt of the world due to the lack of spiritual growth of Christians in churches.
This study focuses on providing a upright church model that might contribute to the
quantitative and qualitative growth of Korean churches by analyzing and integrating various
materials of churches of a cell church and results of a cell church system implemented for 5
years in Sungbok church that is operated as a cell church.

i

An upright church model of Korean churches shall be proposed by this study.
Additionally, application of relationships, discipline, services, works, training, and so on through
cell church ministy will be delivered effectively to ministers of each church.

Abstract length: 225 words
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ABSTRACT
초록

A STUDY ON THE EFFECT OF CHURCH REVIVAL AND GROWTH THROUGH A
RELATIONSHIP-BASED EVANGELISM OF CELL CHURCH: THE CASE OF SEOUL
SUNGBOK CHURCH IN KOREA
목장 교회의 관계전도를 통한 교회 부흥과 성장의 효과에 관한 연구: 서울 성복교회를 중심으로

Young Woo Eun (은영우)
Liberty University School of Divinity, 2019
Mentor: Dr. Sungtaek Kim (김성택)
본 논문은 한국교회 내에서 ‘목장 교회’로 운영되고 있는 여러 교회의 사례를 분석하여, 목장
교회의 체제가 교회내부의 성장과 부흥에 미치는 영향을 연구하고자 한다. 목장 교회에서 실행되고
있는 교제, 양육, 봉사, 사역, 훈련 등의 방법을 설명하고, 연구함으로 한국 교회에 필요한 교회
성장의 방법론을 제시함에 목적을 두고 있다
한국 교회는 세계적으로 유례없는 성장과 부흥을 경험해왔다. 그러나 교회의 규모와 수적인 부흥에
비례하여 질적 성장에는 많은 부족함을 보이고 있다. 성도들의 영적 성장의 부재로 교회가 세상의
빛과 소금의 역할을 상실한지 오래이다.
본 연구는 목장 교회로 이루어진 교회들에 대한 여러 자료들과 목장 교회로 운영되고 있는 서울
성복교회에서 5년 동안 지속된 목장교회 결과물들을 분석, 종합함으로 한국 교회의 양적, 질적
성장에 기여할 수 있는 올바른 교회 모델을 제공하는 것에 초점을 두고 있다.
본 연구를 통해 한국교회의 올바른 교회상을 제시할 것이며, 각 교회의 목회자들에게 목장교회를
통한 교제, 양육, 봉사, 사역, 훈련 등의 적용을 효과적으로 전달할 것이다.

초록 길이:

118 words
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SUMMARY
CHAPTER 1
INTRODUCTION

Korean churches achieved growth and revival which are unparalleled with the church
history of the world. As they took an important role taking responsibility for the destiny of our
nation during the Japanese colonial era and the role of the religion of the nation and they grew
among persecution and unfavorable conditions. However, many scholars give negative
evaluation on the growth and revival of Korean churches these days.
Harvey Cox pointed out that Korean churches take a lukewarm attitude to social
participation and reformation because Korean churches give a priority to the quantitative growth
focusing on salvation of individuals according to political and social changes. In addition, he
criticized that, as materialism and mammonism had penetrated into churches under the
shamanism characteristic that Korea has, purity of the religion has been destroyed while only
numerical and physical expansion without the essence of the Cross have been pursued.
Therefore, the author of this study aims to restore intrinsic functions of churches by suggesting
alternative options for problems that Korean churches confront and suggests alternative options
for the right growth and revival of Korean churches through mission works of ‘Relationshipbased Evangelism of Cell church’. Also, through ‘Relationship-based Evangelism of Cell
church’, the author aims to give shape to right directions on nurture and evangelism that existing
Korean churches have pursued and further propose religious fundamentals and mission works
that ministers and members of churches should have through ‘Relationship-based Evangelism of
Cell church’. Especially by evaluating and analyzing sound programs for biblical discipline and
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evangelism through understanding ‘Relationship-based Evangelism of Cell church’ which has
been implemented for the last 5 years mainly led by Sungbok church in Seoul, the author wants
to propose other options for the right growth and revival of Korean churches by mission works of
the cell church.
In order to introduce mission works of ‘Relationship-based Evangelism of Cell church’,
all sorts of books, periodical publications and research materials have been studied. Based on
such study, this paper aims to propose one alternative mission work which might be applied to
the right growth and revival of Korean churches in a material way by analyzing and integrating
statistical materials of detailed mission works performed by Sungbok church in Seoul and survey
data from the members who participated in the relationship-based ministry of Sungbok church.
We will show preparation processes to manage ‘Relationship-based Evangelism of Cell church’
and contents of mission works that ‘Relationship-based evangelism’ aims for, and also propose
the details of mission works of ‘Relationship-based Evangelism of Cell church’ that might be
applied to mission works and conditions of many churches.
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CHAPTER 2
THEORETICAL BASIS OF THE CELL CURCH AND RELATIONSHIP-BASED
EVANGELISM
In Chapter 2, we discuss the definition, history and function of the cell church, and
biblical, theological, and historical basis of the cell church.
The basic structure of the cell church is ‘Small group’. The small group of the cell church
is an organic organization of a church which collaborates on worship, experience of God,
services for local communities between members, and evangelization. A small group of the cell
church forms a church as one independent body, and Christians promote overall development
and revival of a church as they perform mission works by playing a key role.
A form of the cell church shown in the Old Testament can be found in the Trinity in
Genesis 1:26 where God says ‘Let us make mankind in our image, in our likeness’. The way that
different egos, personalities, and individualities associate with each other as they become one in
God is the affluence which resembles God who is the Trinity. In addition, Christians in small
groups should be able to spread the gospel with the power of piosity in the world as everyone in
the world was blessed through God’s promise to Abraham. Like Moses who was able to make
his community to perform effective mission works by dividing the community into 10, 50, and
100 small groups, it is possible to find the principle that the cell church uses to perform effective
mission works by making small groups.
A form of the cell church in the New Testament can be found in an image that Jesus
shows with 12 disciples. Images to share stories of lives, pray and grow together in a small group
of a cell church can be seen in the way that Jesus trained disciples. In addition, we can find a
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shape of the cell church focusing on small groups of Christians in the church of Jerusalem in
which Christians share meals by gathering at a home of each other and make everything in
common use according to different needs of individuals. The Antioch church which was
established based on persecution to Stephen dispatched Paul and Banaba as a missionary, and
playing an important role of the mission to spread the gospel to other families and neighborhood
is also matched with a shape of the ranch church.
The small group movement of the cell church can be seen in the piosity movement before
the Reformation like The Brethren of the Common Life and monastery movement. Application
of a life which emphasizes repentance and piosity, stands on own legs by cohabitation and
exposes the power of piosity in the world where they belong to starting from the inner maturity
of Christians, fulfills the purpose of the small group of the cell church. Martin Luther highlighted
3 types of worship that reformed churches during the Reformation. One among the three was
encouraging changes of individuals and churches with the Bible, worship, the Sacrament, and
fellowship by taking a form of the family church from the Testament. It is the principle of the
small group of the cell church that not only the clergy interprets and teaches the Bible, but the
members also serve churches and world as a high priest.
In Korea, the cell church focusing on small groups was started by ‘organization of cell’ of
‘Yoido Full Gospel Church’. In order to compensate the fact that it is difficult for big churches to
communicate between ministers and members; and between members themselves, they
organized a cell with less than 12 most important members and emphasized a pious life of
worship, discipline, and pray-focusing on their location every week. This is the G12 Movement
and Cho Yong-gi defined the structure of this movement as ‘cell’ or ‘small group.
To sum up the small group study in the Old and New testament and in the Reformation
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era, core functions of the cell church is worship, disciplines, service after salvation, fellowship of
members, evangelism, and missionary work.
The theoretical basis of the relationship-based evangelism of the cell church can be first
found in ‘Oikos’ in Greek which means ‘relation’. ‘Oikos’ connotes meanings of a house, a
residence, and a grave and it meant ‘the holy place’ in the Old testament when it was used
related with God. In the gospel of Mark 2:26, it was used to mean ‘home where everyone prays’.
This relation was only formed between God and mankind only by ‘offering’ in the Old
Testament. In the New Testament, it was described when Jesus looking for one lost sheep over
100 sheep, and this is defined as the way of Jesus who visits each person with a separate
relationship especially according to spiritual demands of individuals. Evangelism is
‘εὐαγγέλιον’ in Greek and means ‘person who brings victory and/or glad news’. This means
‘spreading of the gospel’ and it has the same meaning as 'διδάσκω' in Greek which means ‘to
teach’ in the gospel of Matthew. The evangelism also has meanings such as discipline, making
disciples, and etc.; beyond ‘spreading of the gospel’ which is simply declared through mouth.
Based on the definition of the relation and evangelism previously mentioned, the
relationship-based evangelism is a practical method of the Bible to deliver the gospel to objects
gradually from close distance to the end of the earth based on the verse; ‘you will be my
witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth (Acts1:8)’
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CHAPTER 3
DISCIPLINE FOR THE RANCH CHURCH AND CASE STUDY OF CHURCHES
REGARDING TRAINING FOR RELATIONSHIP-BASED EVANGELISM
The researcher wants to discuss cases of the churches that achieved the revival through
small group disciplines and relationship-based evangelism of the ranch church.
Sarang church defines all Christians as a successor of Apostles, disciples of Jesus, and
people who received the calling. They claim that ministers and Christians are equal before God
and should bear the essence of the church and missionary task as all are important parts which
belong to the body of Jesus. In order to bear such missionary task, Ok Han-heum materialized it
by discipleship training. He taught that all trainees shall have close relationships together out of
an unilateral form of communication from ministers as a start of the discipleship training and
show a fragrance of Christ in many relationships that each individual has. This discipleship
training aims to train Christians who can spread good influence to the nations as a result after
forming a structural relationship in the closest family, friends, colleagues, neighbors, and etc. by
establishing a pyramidal network.
In Saddleback church, it is the believers who decide people they want to evangelize and
they focus on situations and preferences of the people to the maximum. Saddleback church takes
a new form of ‘Church which moved according to seekers’ starting from a question; ‘What do
non-Christians want?’. Firstly, Saddleback church prepared various types of worship and training
which might answer to seekers’ practical problems by sensitively understanding their needs,
scars, and interests.
Jiguchon church gives its top priority to a community work of the cell church and aims to
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achieve the spread of the gospel by establishing various cells. The ranches of Jiguchon church
forms various small groups according to characteristics such as a healing community, vision
community, mission community, and etc. Jiguchon church teaches members of each small group
to expand ‘level of holiness’. The church encourages expanding ‘level of holiness’ to the end of
the earth so that they can spread the gospel around them, to neighbors, and to the end of the
earth.
Sungbok churh has sectors as a basic small group and each sector shares the Bible verses
from Sunday worship with members led by each leader. Not only does the church hear the Bible
verses during the Sunday worship as one-time service, but the church also is based on sharing
various types of lives that are able to practice what the Bible says and prayers. Additionally, the
church encourages the fellowship and spreads the gospel by organizing various small groups
such as specific works, purposes, relationships, and etc. A team of young marriage couples and
local child care center are one of the examples.
To sum up the cases of the churches described above, the churches that biblically go
through the revival in the proper way train the believers focusing on small groups and make them
participate in mission works.
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CHAPTER 4
STUDY OF SURVEY FOR ‘RELATIONSHIP-BASED EVANGELISM
OF THE CELL CHURCH’ OF SUNGBOK CHURCH
Chapter 4 wants to suggest more promising direction by understanding the current
situation of ‘relationship-based evangelism of the cell church’ that Sungbok church implements.
For 2 years, 30 people expressed an intention of participation participated in the survey among
total of 78 people who completed a mission work course of ‘relationship-based evangelism of the
cell church’ that Sungbok church implements. All participants were members of Sungbok church
and no ministers were included. Those participants were the believers who relatively played an
important role in participating in ‘relationship-based evangelism of the cell church.’ It is notable
that the average period of their religious life experience was between 6 ~ 10 years and 40% of
the participants said that they attend a weekly sector meeting every week. The most important
course of a sector meeting of cell church is the worship, and for the satisfaction level for a sector
meeting, a satisfactory group (very satisfactory + satisfactory) accounts for 60%.
. A satisfactory group (very satisfactory + satisfactory) accounts for 56.7% for the
satisfaction level of Bible verse training course in ‘relationship-based evangelism of the ranch
church’ of Sungbok church. A satisfactory group for Lesson 1 was 76.7%, 63.3% for Lesson 2,
70% for Lesson 3, and 66.7% for Lesson 4. A satisfactory group (very instructive + instructive)
for evangelism training of ‘relationship-based evangelism of the cell church’ shows 70%. A
satisfactory group for Lesson 1 of the evangelism training was 80%, for Lesson 2 was 83.3%, for
Lesson 3 was 83.3%, for Lesson 4 was 80%, and for Lesson 5 was 73.3%. For the number of
new members registered through the relationship-based evangelism, 6 ~ 10 new members
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accounted for 46.7% as the highest number, and the number of the new members participating in
a training program among then was also 6 ~ 10. A satisfactory group for growth of individuals
and church through ‘relationship-based evangelism of the cell church’ of Sungbok church was
also 66.7%.
46.7% of the believers who answered that the most difficult evangelism training course
was ‘practical evangelism’, and at the same time, the most helpful mission work for spiritual
growth of individuals and the church was also ‘practical evangelism’ with the highest score of
36.7%.
To sum up results of the survey in Chapter 4, ‘relationship-based evangelism of the cell
church’ of Sungbok church supports spiritual growth of individuals and the church, and above
all, the needs of practical evangelism was delivered to the believers. Especially, the fact that
groups who prefer ‘relationship-based evangelism of the cell church’ the most were young
groups who had 6 ~ 11 years of religious life experience and who were in age group of from 36
to 40 years od, proves actual effectiveness of a mission work course of ‘relationship-based
evangelism of the cell church’. The satisfaction level of a training program for ‘relationshipbased evangelism of the cell church’ was evaluated as 56.7%, and the satisfaction level for a
evangelism training was 70%. In aggregation of all these results, a result saying that
‘relationship-based evangelism of the cell church’ is helpful to growth of believers who are
members of the church and growth of the church was shown as 66.7%.
Especially, it should be noted that groups who prefer ‘relationship-based evangelism of
the cell church’ the most were male and female from aged more than 36 under 40 with 6 ~ 11
years of religious lives. The fact that the more experiences participating in ‘‘relationship-based
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evangelism of the cell church’ were accumulated, the more preferences in a training program
based on the Bible and practical evangelism were shown, proves that the effect which was
expected as a mission work course of ‘relationship-based evangelism of the cell church’ is valid.
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CHAPTER 5
MANAGEMENT PLAN OF RELATIONSHIP-BASED EVANGELISM OF THE CELL
CHURCH FOR THE RIGHT GROWTH OF CHURCHES
The most important element in ‘relationship-based evangelism of the cell church’ is
‘Discipleship training’ and ‘evangelism training program’. The discipleship training is performed
from March to June as a 13-week course in the first half of the year. A leader of a sector who
serves a cell church learns scriptures from a minister in charge in advanced to training members
of a sector and teaching members of each leader the Bible verses they learn.
Lesson 1 is a discipleship program from the 1st week to the 4th week and includes the
essence of the faith, life of Jesus, lives, and missions of disciples in a subject of ‘Bible verses and
practice’. Lesson 1 is a class to explain basic points of fundamental parts such as the Father, Son,
Spirit, prayer, and etc. which are the basis of faith. Lessons 2 is a discipleship program from the
5th week to 7th week and includes confidence of salvation, Bible verses and prayer, and details
of early churches in a subject of ‘sharing life’. In this class, believers learn theological standards
which allow them to correctly understand the Bible, ecclesiology, theory of prayer, and etc.
which are basic doctrines of faith. Lesson 3 is a discipleship program from the 8th week to the
10th week and includes the nature of God, power of prayer, relationship with God, and
relationship between believers in a subject of ‘Life to communicate’. Lesson 4 is a discipleship
program from the 11th week to the 13th week and includes abundance of the holy spirit, life to
win tests, and life to obey in a subject of ‘fruitful life’. In the lesson 4, believers learn lives of
believers and how to biblically solve various problems that might occur in lives of believers.
The evangelism program is performed from July to September after the discipleship
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program of the first half of the year is completed. This is a evangelism training program which
establishes a manual including a practical code of conduct for the evangelism, prayer, sharing,
and etc. in accordance with positions of people they want to evangelize as all believers
confidently invite other people whom the believers make relationships in their lives. Through
this training, all believers are able to prevent many difficulties possibly confronted when they
perform the practical relationship-based evangelism and look for an efficient method for
evangelism. In this training, all participants give a presentation on their own evangelism method
and/or share prayers without formality and constraint regardless of ministers and believers.
Trainees subject to the evangelism training program are believers who have completed
the discipleship program from March to June and will implement the practical relationship-based
evangelism in parallel with the evangelism training based on scriptures. Through this program,
they have an opportunity to have a spiritual challenge. In this case, the believers themselves
decide the people whom they want to evangelize by exploring their neighbors, understanding
where the mind and intention of such people are directed, and discussing many options such as
giving gift, wisely giving an advice which is helpful for them, and etc. This training does not
take a form where a minister teaches in a unilateral way, but is time for ministers and Christians
to freely share their lives and make efforts to enhance levels of their spiritual belief and power of
piosity.
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CHAPTER 6
CONCLUSION
Korean churches lost passion of the gospel which was pure at the very first time and
have been derailing the biblical essence due to problems such as capitalism, humanism, and etc..
In order for the Korean churches to restore the essence, a desperate resolution such as the
Reformation should be made and changes of central churches, theological schools, and ministers
must be preceded above all things. This paper aims to propose a plan for the relationship-based
evangelism mission work for the fundamental restoration of the church. However, it is necessary
to seek for a plan for the mission work that changes central churches and theological schools in
addition. Jong-hyung Jang, the founder of Baekseok University, emphasized ‘Spiritual life
movement’ as he claimed ‘Reformed life theology’. He claimed faith movement, theology
restoration movement, spiritual life movement, kingdom of God movement, prayer movement,
Holy Spirit movement, and sharing movement so that students of theological schools show a life
of God in their lives. He enabled students of theological students to combine studies and practice
as believers before they go to a field of mission works. This paper should supplement the fact
that an evangelism training method for ministers and students of theological schools based on the
reformed life theology and on which some parts that has not yet been suggested through.
The Korean churches have not forgotten the evangelism from early mission works,
during the Japanese colonial era and after liberation. The Korean churches have always
performed a proper evangelism according to changes of social environments and generations as
Korea established foundations of various industries after the Korean War. Street evangelism,
speech evangelism, home visit evangelism, public evangelism, and etc. are the good examples.
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However, it is necessary to develop an improved evangelism method which enables the Korean
churches in 21st century to communicate with non-Christians. Despite of various evangelism
methods to the present, the Korean churches have been denounced due to hereditary succession
and secularization giving weight to quantitative revival, and etc.. Thus, the Korean churches
should devote themselve to receiving a positive evaluation from the world and making efforts to
be an alternative to the world above all. The relationship-based evangelism that we propose uses
time, location and people to evangelize by focusing on showing love of Jesus Christ and power
of the Bible in lives of Christians. This will be one of the most efficient methods to show the
power of piosity and love of God in the world that were given to the Early churches and a
evangelism method to bring a positive image of churches.
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제 1 장
서론

1. 연구 목적과 문제 제기

본 논문은 ‘목장 교회’의 전도 사역인 ‘관계 전도’가 교회 내부의 성장과 부흥에 미치는 영향에
관한 연구이다. 19 세기에 복음이 한국에 처음 전파되고, 교회들이 세워졌을 때, 한국 교회는 ‘세계
교회사’에 유례없는 성장과 부흥을 이룩했다. 이는 선교사들의 헌신과 섬김을 통해 하나님께서
허락하신 은혜였다. 그러나 현재 한국 교회의 성장과 부흥에 대해 많은 학자들은 부정적인 평가를
보인다.

Harvey Cox 는 한국교회가 초기에는 일제 강점기와 같은 민족의 운명을 책임지며, 민족 종교의
역할을 담당하면서 박해와 어려움 가운데 성장하게 되었으나 정치적, 사회적 상황과 변천에 따라
개인구원에 초점을 둔 수적 성장에만 치중하여 사회참여와 개혁에 미진한 태도를 보인다고
지적하였다. 또한 그는 기존의 한국이 가지고 있던 샤머니즘 풍토 속에 물질만능주의, 배금주의가
교회 내 침투하면서 신앙의 순수성을 파괴하고, 십자가와 고난이 결여된 채 오직 현실적 축복만을
주장하며, 사람들을 교회로 이끌어 수치적, 물리적 확장에만 치중하고 있다고 비판하였다.1 현재 한국
교회의 성장과 부흥에 대한 Harvey Cox 의 평가를 볼 때에, 한국 교회는 올바른 성장과 부흥의
기준을 스스로 점검할 필요성이 있다. 한국 교회의 성장의 목적이 단지 ‘교회의 규모와 교인의 수’가
되어서는 안 되며, 건강한 교회성장의 기본 방향은 ‘영혼 구원’과 ‘세상의 빛과 소금이 되는 교회’가
되어야 한다. 김명혁 역시 한국교회의 도덕적 문제에 대하여 다음과 같이 평가하였다.

오늘 한국교회는 성직자와 신자의 각종 스캔들에서부터 지도층 정치인들의 선거에서의
금품 수수, 각종 신학교의 난립과 명분 없는 교파 분열, 재산권과 교권을 중심으로 한 다툼,
대형 교회의 세속화, 교회의 양극화 등 당사자의 개인적 비리를 넘어 기독교와 한국교회
자체의 이미지는 물론 종교로서의 공신력을 크게 실추하였다.

1)

Harvey Cox, 「영성 음악 여성」, 유지황 역 (서울: 동연, 1996), 303-09.
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이렇듯 한국교회는 교회의 본질에서 크게 벗어나 한국사회로부터 영향력을 상실하고 있다.
김영한은 한국교회가 선교 후 근 130 년 만에 전 인구의 4 분의 1 에 해당하는 수적 성장으로
한국사회에서 하나의 제도 종교로 뿌리내려졌지만, 내적인 성장과 성숙이 동반되지 않은 외형적
팽창으로 인하여 세속주의, 물질주의, 세속적 번영주의, 기복주의를 초래했으며, 한국교회의 대형화를
통하여 한국사회로부터 교회가 돈, 명예, 권력을 얻는 축복의 통로로 왜곡되어 졌음을 지적하였다.2
김영계는 현 한국교회의 가장 큰 문제점을 한국 사회의 뿌리 깊은 자본주의와 개인주의, 이기적인
모습이 교회로까지 확대되어 하나님께서 명하신 한 영혼을 위한 마음보다 교회의 발전을 위한 수적
성장에 치중하여 교회의 머리 되신 그리스도의 영광이 가리워지고, 각 지역의 교회들은 저마다의
영광을 추구하며 교회의 이름이 세상에 드러나는 것이 목적으로 변질 된 상황으로 보았다. 이와 같은
상황들로 한국 교회들은 자신들의 교회를 조금 더 세상 가운데 드러내기 위해 서로간에 과잉 경쟁을
하게 되며, 그로 인하여 교회 안에 인본주의와 문화, 세속적 가치관들을 기반에 둔 여러 행사와
사역들이 마땅히 선포되어야 할 복음과 진리의 자리를 대신하게 되었다고 한다. 한국교회는 선한
사마리아인의 마음을 상실한 채, 세상의 빛과 소금의 역할을 등한시 한 채 오직 수적성장을 위한
여러 가지 요소들로 교회의 본질을 잃어가고 있다는 것이다.3

Michael Griffiths 는 한국교회의 사역이 언제부터인가 방향이 목표가 아닌 활동이 목표가 되었다고
지적하였다. 그는 한국교회의 모든 예배와 각종 제자훈련, 양육, 전도회, 전도훈련 등의 모든 사역이
목표가 아닌 활동만을 강조하고 있다는 점을 비판하였다. 그는 초대교회의 그리스도인들이 모이기에
힘을 기울인 것은 오늘날 한국교회처럼 내 교회의 부흥만을 위한 모임이 아니었으며, 무엇보다도
자신의 삶을 하나님께서 기뻐하는 희생 제물로서 그들의 주인 되시는 그리스도께 드리기
위해서였다고 한다. 또한 그들의 모임은 그리스도의 몸 된 교회를 세우는 데 최우선의 목표를
가지고, 자신들의 삶을 나누고, 하나님을 찬미할 때 비로소 날마다 구원받는 사람들이 더해지는
교회의 성장으로 이어지게 되었다는 점을 들어 한국교회의 여러 사역들의 목적과 방향성에 대한

2)

김영한, “오늘날 한국교회의 세속화 상황은 종교개혁 직전의 상황”, 「기독시보」, 2012년 5월, 21.

3)

김영계, “한국교회의 침체원인과 회복에 대한 고찰”, 「칼빈논단 32」, 2012년, 88.
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철저한 점검이 필요하다고 했다.4

Michael Horton 은 지금의 한국교회가 달려가는 방향이 외형적 교회 증축과 교인 수의 숫자적
부흥만을 향하고 있음을 지적하면서 한국교회는 그리스도의 말씀을 들고 세상으로 파송 되는
공동체가 아닌 자신들만의 축제와 기쁨에 취한 이기적인 기업체가 되었다고 비판하였다. 하나님께서
모든 성도들에게 기대하시는 것은 하나님의 창조 의도대로 하나님이 기뻐하시는 언약의 동반자로 땅
끝까지 온 피조물을 하나님 앞으로 이끌고, 감사의 행진을 하는 하나님의 형상을 지닌 존재로
변화되어야 한다고 했다. 또한 하나님의 영광의 나라를 확장시켜서 땅 끝까지 하나님의 나라가
확장되는 사명을 완수하는 목표를 향한 자들로 하나님께서 우리를 지으셨으며, 교회는 이러한 사명을
부여 받은 공동체이므로 세상의 변화 속에서도 하나님의 뜻을 잃어버려서는 안 된다고 했다.5
지금까지 학자들의 견해를 종합해보면, 한국교회는 세상이 극변함을 이유로 교회가 본래부터
추구해야 할 본질적 기능을 상실해 가고 있다. 한국교회는 생명의 말씀, 영혼을 사랑하는 마음 대신
극변하는 세상의 자본주의와 개인주의에 영향을 받아 큰 교회건물, 많은 교인, 많은 헌금,
교회성장에 중심을 둔 교회 프로그램 등을 추구하고 있다. 그리하여 교회의 본질적 사명인
복음전파의 역할을 상실하였고, 세상 가운데 복음의 전파와 함께 그리스도와 연합한 자의 착한
행실로 세상의 빛과 소금이 되는 역할을 잘 하지 못하고 있다.

John Calvin 은 기독교 강요를 통하여 "율법의 완성으로서의 그리스도의 공로와 그것에 대한
성도의 구원의 적용을 역동적으로 행하는 그리스도와 연합한 성도의 삶"을 근간으로 성도들이
세상을 이겨내야 함을 주장하였다.6 교회는 하나님의 말씀을 깨달은 성도들이 말씀이 육신이 되신
예수 그리스도의 능력으로 새 생명을 누리며, 더 나아가 소망 없는 세상 가운데 자신과 같은 새
생명을 전하는 공동체가 되어야 한다. 이를 위하여 목회자는 바른 말씀을 선포하고, 양육하여
성도들의 삶이 그리스도와 연합된 능력 된 삶으로 전환되도록 촉구하여야 하며, 성도들은 말씀의

4)

Michael Griffiths, 「기억 상실증에 걸린 교회」, 권영석 역 (서울: 한국기독학생회출판부, 1992), 75.

5)

Michael Horton, 「복음이 이끄는 기독교,」 이용중 역 (서울: 부흥과개혁사, 2010), 62.

6)

John Calvin, 「기독교강요 下」, 원광연 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2015), 25.
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공급으로 얻어진 그리스도의 능력으로 세상에 담대히 복음은 전파할 수 있어야 한다는 것이다.

Millard J. Erickson 은 교회는 그리스도의 몸으로 생명적 유기체성을 의미한다고 언급하였다.
교회는 성도들의 공동체이자 그리스도의 생명이 있는 몸으로 머리 되신 그리스도에 의해 성장된다고
했다. 그는 그리스도께서 인간의 육체를 입고 지상에 사역하셨던 것처럼 교회는 그리스도의 몸으로
먼저는 그리스도와 온전한 결합을 이룩해야 하며, 오직 그리스도를 통해서만 성장하며, 그리스도의
인도하심과 행하심에 따라 지배되고 통제되어야 한다고 했다.7 또한 그리스도의 몸 된 교회로서
교회를 구성하는 모든 성도들은 상호간에 긴밀한 한 '지체'로 연결되어 있음을 강조하였다. 모든
성도들은 단순히 주님과의 개인적 관계를 통해서만 정의되어서는 안 되며, 모든 성도들의 삶은 결코
고립되거나 혼자만의 삶이 될 수 없다고 했다. 그는 고린도전서 12 장 12~13 절의 말씀을 들어 몸은
하나인데 많은 지체가 있고, 몸의 지체가 많으나 한 몸임과 같이 모든 성도들은 서로 간의 긴밀한
의존관계가 형성되어야 한다고 했다. 초대교회가 유대인이나 헬라인, 종이나 자유자나 모두가 한
성령으로 세례를 받아 한 몸이 된 것처럼 모든 지체들은 다양한 은사를 부여 받아 몸 전체인 교회의
덕을 세우기 위한 각각의 지체로 각 지체는 다른 지체들을 필요로 하며, 다른 지체들 역시 각 지체의
필요가 된다고 했다.
이는 에베소서 4 장 15~16 절의 말씀처럼 머리 되신 그리스도에게서 온 몸이 각 마디를 통하여
도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸이 자라게 된다는 것이다.8
또한 그는 교회는 머리 되신 그리스의 뜻에 따라 그 분의 의도를 성취하기 위해 모든 성도들이
연합해야 함을 주장하였다. 주님의 의도는 교회가 세상에서 주님의 일을 계속하는 것으로 과거에
그가 하신 일들을 영속시키고, 만일 그가 지금까지 이 땅에 계신다면, 틀림없이 행하실 일들을
의미한다고 했다. 그것이 바로 교회가 부름을 받은 교회의 사명으로 예배, 건전한 덕, 전도, 사회적
관심 등과 같은 것으로 무엇보다도 그 역할의 핵심은 복음이라고 주장하였다.9

7)

Millard J. Erickson, 「교회론」 이은수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1992), 36-7.

8)

Ibid,, 37-9.

9)

Ibid., 62-88.
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학자들의 견해를 정리하면, 건강한 교회는 머리 되신 그리스도의 몸으로서 오직 그리스도의 뜻에
따라 각 지체가 연합하여 복음전파의 사명을 감당하며, 이는 말 뿐인 복음전파를 뛰어 넘어
그리스도와 연합된 삶의 경건함과 능력으로 세상에 빛과 소금이 되는 역할까지 의미하는 것이다. 본
연구자는 교회의 본질적인 기능을 회복하고, 모든 성도들이 연합해 세상 가운데 그리스도의 능력을
나타낼 수 있는 방향성들을 ‘목장교회의 관계전도’의 사역 내용을 구체적으로 제시함으로 답을
찾고자 한다. ‘목장교회의 관계전도’ 사역의 기본 방향성이 세상 가운데 성도들이 자신과 관계되는
모든 영역에서 그리스도의 능력을 나타내기 위한 경건의 삶을 강조한 것이므로 실질적이고 올바른
교회 성장의 기반이 될 수 있으며, 한국교회 역시 이와 같은 교회의 바른 기능과 역할을 숙지하여,
교회의 본질을 회복하고, 내적으로 외적으로 건강한 성장을 이룩하는 방향성을 제시하는 데
효과적이라 본다.
본 연구자는 '목장교회의 관계전도'를 통하여 한국교회가 기존에 추구했던 양육과 전도에 대한
바른 방향성을 구체화하고, 더 나아가 목회자와 성도들이 '목장교회의 관계전도'를 통하여 갖추어야
할 신앙적 소양과 사역들을 제시할 것이다. 특별히 지난 5 년간 서울 성복교회를 중심으로 이루어진
‘목장교회의 관계전도’를 통해 성경적 양육과 전도에 대한 건강한 프로그램을 평가, 분석하여
목장교회 사역을 통한 한국교회의 바른 성장과 부흥의 대안을 제시함을 목적으로 한다.

2. 범위와 한계

본 연구자는 논문에 필요한 각종 서적, 정기 간행물과 연구자료들 그리고 서울 '성복교회'에서
사역한 내용들의 통계자료들과 그 동안 ‘목장 교회 관계 전도’ 사역에 참석했던 리더들과 구성원에
대한 설문 자료를 분석, 종합하여 지역 교회의 성장과 부흥에 구체적으로 적용할 수 있는 하나의
사역 모델을 제시하고자 한다. ‘목장교회 관계전도’를 운영하기 위한 준비 과정과 ‘관계 전도’가
목표로 하는 사역의 내용을 연구 정리함으로 각 교회의 사역에 적용될 수 있는 사역의 내용을 다룰
것이다. '관계전도'의 사역은 교회 성도들의 가까운 가족, 이웃들을 중심으로 신앙인으로서 갖춰야 할
인격적 소양과 행동 양식들을 성경의 가르침 안에서 배우고, 실천함을 기본으로 한다. 본 연구는
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실행연구를 했던 몇 교회들과 ‘서울성복교회’에서 실행된 관계전도 훈련 프로그램을 기반으로 한
것이며, 이것이 논문의 한계이다. '목장교회 관계전도'에서 리더 양육 과정을 중심으로 목회자가
말씀의 은혜를 나누는 방법과 실천하는 방법 등을 한국 교회의 여러 사역에 적용될 수 있는 '관계
전도의 사역 및 양육 과정'을 제시하는 것이 이 논문이 정하는 범위이다.

3. 연구 방법에 대한 진술

본 연구를 위해 연구자는 ‘목장교회 관계전도’의 중심 리더와 구성원들을 대상으로 ‘목장교회
관계전도’에 대한 설문 조사를 실시하여 분석하고자 한다. 목장교회의 '관계 전도'를 위한 목회자의
양육 프로그램을 교육 과정에 따라 설명할 것이며, 각 교육 과정에 대한 리더들과 구성원들의 생각과
만족도, 양육 효과 등을 설문, 분석했다. 또한 성도들이 말씀을 근본으로 전도에 참여하는 전도
훈련과 실천의 과정 역시 설명할 것이며 이에 따른 각 전도 훈련과 실천 과정에 대한 리더들과
구성원들의 생각, 만족도, 전도 효과 등을 설문, 분석할 것이다. 또한 '목장교회의 관계전도'를 통하여
성장한 '사랑의 교회', '지구촌교회', '새들백 교회'의 전도 훈련 프로그램과 양육 프로그램의 실례를
연구하여, 보완된 관계전도를 통한 양육 프로그램을 제안했다.
1 장은 서론으로 연구의 목적, 연구 방법을 다루며 2 장에서는 ‘목장교회’와 ‘관계전도’에 대한
이론적 근거로 성경적 근거와 신학적, 역사적 근거를 연구했다. 3 장에서는 목장교회 ‘관계 전도’의
양육 과정과 전도 훈련 과정을 설명하고, 말씀 양육과 전도 훈련을 통해 성장하고, 변화된 교회들의
사례를 연구할 것이다. 4 장에서는 서울성복교회의 ‘관계전도’의 현황과 ‘관계전도’에 참여한 리더와
구성원들의 설문 조사에 대한 분석과 평가했다. 5 장은 4 장에서 얻은 평가를 바탕으로 보완된
‘목장교회 관계전도’의 방향성과 진행 과정, 교회 사역으로의 활용 방안에 대해 제시했다. 6 장은 본
논문의 결론에 해당하며, 효율적인 ‘목장교회의 관계전도’에 대한 구체적인 방안을 지금까지 연구한
사례들을 종합하여 제시할 것이다.
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4. 이론적 근거
'목장교회의 관계전도'는 목회자가 성도를 말씀으로 잘 양육하고, 성도들은 말씀의 힘으로 삶이
변화되어 자신과 관계 맺는 모든 영역에서 하나님을 전하는 것에 있다. 이에 본 연구자는
첫째, 구약과 신약에 나타난 목장교회와 관계전도의 모습을 통하여 '목장교회의 관계전도'의
성경적 근거를 설명했다. 둘째, 교회사 가운데 신학적 주춧돌이 된 여러 학자들의 견해를 바탕으로
'목장교회의 관계전도'의 신학적 근거를 설명했다. 셋째, 초기 기독교 시대부터 지금까지 시대에 따른
교회의 모습과 변화 가운데 '목장교회 관계전도'의 모습을 고찰함으로 역사적 근거를 제시했다.
'목장교회의 관계전도'의 성경적 근거는 구약에서는 창세기와 출애굽기에서 찾을 수 있었다.

Neal F. Mcbride 는 창세기 1 장 26 절에 나타나는 삼위일체의 하나님을 목장교회 공동체의
기본구성이라 역설하였다. 그는 서로 다른 자아, 인격, 개성을 가지고 있으나 함께 하나가 되어
교제하고, 하나님의 나라를 위해 복음을 전파하고, 여러 모습으로 구제하는 모든 모습들이
삼위일체의 모습으로 천지를 지으신 하나님의 모습과 일맥상통한다고 보았다.10

Ralph W. Neighbour 은 선악과로 말미암아 죄가 들어온 인간이 하나님의 관계가 파기되었을 때,
하나님의 하나 뿐인 독생자 예수 그리스도의 속죄로 죄를 용서하시고, 성령으로 각 사람들의 마음에
내주하셔서, 먹든지 마시든지 늘 함께하시는 하나님과 성도간의 관계를 목장교회의 구성원들의
관계로 보았다. 그는 목장교회의 기본 되는 '관계 전도'에서 '관계'는 하나님과 성도의 온전한 관계로
교회 성도들간의 온전한 관계와 화합이 기본이 되어야 함을 주장하였다.11
정병관은 구약의 출애굽기 18 장에 모세의 장인 이드로가 모세에게 10 부장, 50 부장, 100 부장,
1000 부장 제도를 통하여 현재의 공동체 질서를 안정적으로 확보하고, 더 나아가 모세를 이을 다음
세대의 공동체적 질서까지도 마련한 것이 목장교회의 모델을 보여준다고 했다. 그는 목장들이
목회자의 역할을 분담하고, 또 다른 목원들을 세워가는 일련의 과정들이 구약의 십부장 제도와

10)

Neal F. Mcbride, 「소그룹인도법」 조성동 역 (서울: 네비게이트, 2001), 14.

11)

Ralph W. Neighbour, 「셀목회 지침서」 장학일 역 (서울: 밴드목회연구원, 1999), 125.
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유사하다고 했다.12
'목장교회 관계전도'의 성경적 근거는 신약에서는 사복음서, 사도행전, 바울서신을 통해 살펴볼
것이다. Robert E. Coleman 는 사복음서에 나타난 예수님의 공생애 가운데 열 두 제자들을 훈련하신
모습 가운데 목장교회의 형식이 드러난다고 설명하였다. 그는 예수님과 제자들의 동행이 목장이
목자와 목원을 구성하여 식구로 삶을 나누는 관계이며, 예수님께서 제자들과 친히 동행하시면서
개인적으로 예수님의 성품과 사역을 그들에게 자주 노출하셨던 모습을 본으로 삼아 목장교회의 모든
구성원들이 공동체를 섬기고, 세상을 섬겨야 된다고 했다.13

Larry Kreider 는 사도행전의 초대교회의 전도 모습 가운데 경건의 능력으로 자신들의 물건을
통용함으로 서로를 채워주며, 사랑하고, 돌보는 모습으로 백성들에게 칭찬받으며 그 수가 더해지는
모습이 목장교회의 목적성과 일치한다고 주장하였다. 또한 그는 바울서신에 나타난 여러 교회의
모습들은 가정을 기반으로 한 소그룹 교제의 공동체이며, 적은 수의 가정들이 서로 교제하고, 섬긴
모습들이 목장교회의 소그룹과 일치한다고 주장했다.14
‘목장교회의 관계전도’의 신학적 근거는 다음과 같다. 첫째는 '가족 공동체'적 모습을 통해 ‘확장된
가족교회’에서 찾을 수 있다. William Hendriksen 은 사도바울이 갈라디아서에서 아브라함의 참된
후손을 '믿음으로 말미암은 자들(갈 3 장 7 절)'이라 정의한 것과 일맥상통한다고 보았다. 그는 바울의
언급은 그리스도는 오직 말씀을 통해서, 그 말씀을 믿는 영적 동질성이 참 아브라함의 자손을 만드는
것이며, 당시 유대주의자들이 강조한 육적인 계보 가운데 완성되는 아브라함의 자손의 가치는 오직
사람의 뜻에 불가하다고 언급하였다.15 목장교회를 중심으로 '지구촌교회'를 설립한 이동원 역시
에베소서 2 장 19 절의 "너희가 더 이상 외인도 아니고 손도 아니라"의 말씀은 모든 성도들은
하나님의 가족, 권속임을 뜻하며, 모든 교회는 하나님의 말씀을 따라 서로를 한 가족으로 섬기며,

12)

정병관, 「셀사역과 교회성장」(서울: 총신 선교대학원, 2005), 15.

13)

Robert E. Coleman, 「주님의 전도계획」 홍성철 역 (서울: 생명의 말씀사, 1984), 21-38.

14)

Larry Kreider, 「셀그룹 리더쉽」 박영철 역 (서울: 서로사랑, 2001), 35-58.

15)

William Hendrickson, 「헨드릭슨 주석 갈라디아서」, 김만풍 역 (서울: 아가페, 1989), 173.
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상호의존 관계에 있음을 주장하였다.16
둘째는 ‘만인제사장 교회’에서 찾을 수 있다.

Rick Warren 는 목장교회의 모습으로 '새들백

교회'를 설립하였는데, 그의 목회에서 가장 중요한 목적은 모든 성도들이 교회의 사역에 참여함으로
복음전파에 힘써야 된다는 것에 있었다. 그는 "모든 믿는 자가 다 목사는 아니지만, 모든 믿는 자는
다 사역에 부르심을 받았으며, 하나님은 모든 믿는 자들을 세상과 교회에서 사역하도록 부르신다"고
언급하였다.17 이와 같은 그의 생각은 William Hendrickson 이 베드로 전서 2 장 9 절의 "너희는
택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를
어두운데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게
하려하심이라"는 말씀을 통해 언급한 네 가지 직분과 관련이 있다. 그는 모든 그리스도인들은 하나님
앞에서 택하신 족속, 왕 같은 제사장, 거룩한 나라, 하나님의 소유된 백성이라는 직분은 단순한
특권과 축복만의 신분상의 변화에 대한 표현을 넘어서 하나님 앞에서의 책임과 하나님을 위한
사역의 부르심의 주체가 되어야 한다고 했다. 이는 목장교회가 추구하는 모든 성도들이 세상에 복음
전파의 책임감을 가지고, 자신과 관계되는 모든 영역에 경건의 능력으로 하나님을 전하는 목적성과
같다고 했다.18
셋째는 '전도중심적 교회'이다. 이동원은 목장교회의 소그룹은 '증식'을 목표로 하고 있다. 이는
예수님께서 제자들을 부르시고, 그들을 통해 또 다른 제자들을 부르셔서 "나의 증인이
되리라(행 1:8)"의 말씀에 대한 순종이다.19 또한 Michael Green 는 초대교회의 복음 전도 방식이
목장교회 소그룹의 모델이 된다고 했다. 그는 기독교인의 가정이 있는 곳 마다 그 가정은 기도의
장소로(행 12:12), 저녁 교제의 장소로(행 21:7), 복음 집회의 장소로(행 16:32) 교회의 중요한 복음
확장이 되었고, 이는 목장교회의 집중적 전도 모습과 일치하며, 목장교회는 전도 지향적 교회로

16)

이동원, 「우리가 사모하는 푸른 목장」(서울: 두란노, 2007), 38.

17)

Rick Warren, 「새들백 교회 이야기」 김현회, 박경범 역 (서울: 디모데, 1997), 40.

18)

William Hendrickson, 「헨드릭슨 주석 베드로전서」김만풍 역 (서울:아가페, 1984), 306.

19)

이동원, 「우리가 사모하는 푸른 목장」, 22.

10

끊임없이 증식해야 한다고 했다.20
‘목장교회의 관계전도’의 교회사적 근거는 다음과 같다. 목장교회의 소그룹 형식은 교회사적으로
종교개혁 이후로 주로 나타난다. Larry Kreider 는 콘스탄틴의 기독교 공인 이후 루터의 종교개혁
시대까지는 교황 중심의 대규모적 교회 형식과 의례가 중심이었기 때문에 소그룹을 통한 교회의
본질의 회복의 측면에서 종교개혁 전의 개혁자들에게서는 그 모습을 찾을 수 없다고 보았다.21
그러나 종교개혁 직전의 Gerhart Groote 가 주도한 '형제 생활 공동단'은 목장교회의 소그룹, 셀의
형태는 아니었으나 공동체의 능력을 개혁 전에 경험하고, 종교개혁의 중요한 기초 역할을 했다고
말한다.22 종교개혁 이후의 소그룹의 모습은 첫째로 '루터의 소예배'에 있다. 루터는 오직
그리스도인이 되기를 갈망하여 입으로 복음을 시인하는 사람이 자신의 이름을 등록하고, 누군가의
집에서 만나 기도하고, 성경을 읽고, 세례를 받고, 성찬에 참여하는 모습이 한 가정에서 세례와
성만찬을 간결하고 단정히 시행함으로 말씀과 기도, 사랑에 집중할 수 있도록 강조하였다. 그는
기존의 교회가 규정, 법규에 의존하여 엄격한 규칙을 적용하는 것을 거부였고, '교회 안의 교회' 즉
목장교회의 소그룹의 모습을 강조하게 되었다.23
루터의 종교개혁을 보완하고자 1670 년 프랑크푸르트에서 시작된 '경건의 모임'은 Philip Jakob

Spener 에 의해 시작되어 '경건주의 운동'으로 발전되었다. 이는 성경을 읽고, 토론하며 구성원들의
서로의 신앙을 세워주고, 목사와 헌신된 평신도들이 교리의 개혁과 삶의 개혁을 추구하기 위한
목적성이 목장교회의 원리와 같다. 그들은 기존교회를 인정하면서도 교회 안에서 변화와 갱신을 위한
‘셀교회 운동’을 통해 성경의 중요한 주제인 경건을 실천하고자 했다.24

John Wesley 는 옥스퍼드 대학에서 'Holy Club'이라는 소공동체 활동을 시작으로 교회의

20)

Michael Green, 「초대교회복음전도」 박영호 역 (서울: 기독교문서선교회, 1988), 420-23.

21)

Larry Kreider, 「가정교회를 일으켜라」 김윤아 역 (서울: 프리셉트, 2011), 145.

22)

William A. Beckham, 「제2의 종교개혁」 터치코리아 사역팀 역 (서울: NCD, 2002), 168-69.

23)

Ibid., 78.

24)

Stoeffler, F. Ernest, 「경건주의 초기역사」, 송인설, 이훈영 역 (서울: 솔로몬, 1990), 377.
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부흥운동을 모색하였다. 그는 '교회 속의 교회'를 통한 효과적인 교제와 훈련, 모임의 리더가 매일
구성원들을 심방하며 개인적 돌봄과 양육을 통한 공동체의 성장과 교회와 교인간의 상호 책임성을
강조하였다.25

William A. Beckham 은 오늘날의 셀그룹 사역은 John Wesley 의 부흥 운동의 성공 요소인
'속회제'에서 찾을 수 있다고 했다. 그는 존 웨슬레의 속회의 속장은 목장교회의 셀리더의 역할을
했으며, 한 속회가 지도자 1 명과 회원 12 명으로 조직되어 매주 한 번씩 가정에 모여 서로의 신앙을
권면하고, 가난한 사람들을 구제하기 위한 연보를 했다고 한다. 영국으로부터 미국에까지
1760 년부터 1766 년까지 광범위한 규모로 행해졌는데, 영국에서는 8000 명의 교인을 미국에서는
'흑인 노예 해방'의 사회적 개혁을 이끌어 내며, 1870 년대에는 1 만 8 천명의 설교자와 300 만명의
신도를 배출하는 결과까지 양성하게 되었다고 한다.26
지금까지 언급한 ‘목장교회의 관계전도’의 성경적, 신학적, 교회사적 근거는 2 장을 통해
구체적으로 설명할 것이다.

5. 문헌 검토

본 연구는 문헌을 3 가지로 분류하여 진행하고자 한다. 첫째는 건강한 교회의 모습을 성경적,
신학적으로 학술적인 책들을 기반으로 현재 한국 교회의 문제와 상황을 설명하는 문헌들이고, 둘째는
‘목장교회의 관계전도’의 정의, 배경, 성경적 근거 및 기능과 역할을 설명해줄 수 있는 문헌들이며,
셋째는 ’목장교회의 관계 전도’에 대한 말씀 양육 및 전도 훈련 등을 연구한 문헌들로 ‘목장교회의
관계 전도’를 성공적으로 정착한 교회들의 사례와 실질적인 사역 훈련을 위한 지침서들이다.
첫째 분류의 시작은 John Calvin 의 「기독교강요」로 이 책은 개혁주의 교회의 신앙적 기본을
정립한 책으로 하나님께서 교회를 세우신 뜻과 하나님과 성도, 성도와 성도들의 관계 및 교회의

25)

박영철, 「셀교회론」 (서울: 요단출판사, 2006), 216.

26)

William A. Beckham, 「제2의 종교개혁」, 175.
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기능과 역할 등을 성경에 근거하여 설명한 책이다. 무엇보다도 삼위일체 되신 성부, 성자, 성령에
대한 성경적 정의를 설명하고, 더 나아가 교회의 신학적 의미와 교회를 통해 나타내시고 하신
하나님의 뜻을 밝혀주는 책이다. 또한 목회자와 성도의 바른 역할을 명시함으로 한국교회의
교회로서의 본질적 회복을 촉구하고, 신학적으로 재정립하는 데 많은 기반을 제공한 책이다.27

Millard J. Erickson 의 「교회론」은 성경에 근거한 교회의 본질을 언급한 책으로 건강한 교회를
위한 신학적 근간을 바로 세우고, 한국교회가 상실한 교회의 본질에 대해 점검하는 데 도움을 줄 수
있는 책이다. 본 연구자는 이 책을 기본으로 교회의 바른 본질을 연구하고, 한국교회의 건강한
방향성을 모색할 수 있었다.28
이의용의 「세상에는 이런 교회도 있다」는 우리 나라의 여러 교회들의 중심적인 사역들을
소개하고, 교회가 지역사회에 미친 영향력과 성도들의 다양한 은사를 활용한 여러 사역들을
소개함으로 교회가 본래 추구해야 할 세상의 빛과 소금의 기능에 대해 조언을 구할 수 있는
책이다.29

Peter Wager 의「교회성장을 위한 지도력」은 성경에서 언급하는 부흥의 원리를 제시한 책으로
교회의 내적, 외적 성장을 위해 목회자가 갖추어야 할 자세와 마땅히 해야 할 사역 등을 소개하고,
성도들을 바르게 지도하기 위한 방법론을 제시한 책이다. 더 나아가 성도들이 신앙 생활 가운데
교회의 성장에 기여할 수 있는 실질적 목회 전략을 소개한 책으로 이 책을 통하여 목장교회의
올바른 방향성을 배울 수 있었다.30
김명혁의 「한국교회 쟁점진단」은 한국교회의 역사적 상황과 그에 따른 대처 능력, 한국교회의
근간을 이룩한 양육과 전도 및 교회갱신과 봉사 등을 진단하고, 시대에 따라 한국교회가 처한 여러
문제들을 진단하고, 대처 방안에 대해 모색한 책으로 한국교회가 상실한 교회의 본질적 기능과

27)

John Calvin, 「기독교강요 下」 원광연 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2015)

28)

Millard J. Erickson, 「교회론」 이은수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1992),

29)

이의용, 「세상에는 이런 교회도 있다」 (서울: 시대의창, 2004),

30)

Peter Wager, 「교회성장을 위한 지도력」, 김선도 역 (서울: 생명의 말씀사, 1993),
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역할을 회복할 수 있는 대안을 제공한 책이다.31

Michael Griffiths 의 「기억상실증에 걸린 교회」는 현대교회가 처한 개인주의, 이기주의에 대한
비판하고, 개인주의로 인해 발생된 교회 공동체의 붕괴와 세속화 등을 중점적으로 비판하였다. 또한
여러 나라의 교회들의 특성과 문제점에 대해서도 정확히 진단한 책으로 한국교회의 본질적 기능의
상실에 대한 정확한 원인과 분석이 설명된 책이다.32
두 번째 분류에는 Comiskey Joel 의 「셀그룹 폭발」은 전 세계적으로 성공한 8 개의 소그룹
교회의 사역과 지역사회 내에서의 역할을 소개하여 기존의 교회들이 실패한 여러 사역들에 대한
해결 방안을 제시하고, 성공적인 소그룹 교회로의 전환 방법을 설명한 책이다. 이 책을 통하여
목장교회의 기본 구성인 소그룹 교회의 사역과 기능 등을 바르게 정립할 수 있었다.33
최영기의 「가장 오래된 새 교회, 가정교회」는 신약의 가정교회를 근거로 가정교회(목장교회)와
셀사역의 성경적 배경을 증명하며, 더 나아가 신약의 가정교회를 통하여 가정교회(목장교회)의
신학적 근거를 설명한다. 또한 최영기 목사는 북미주에서 '휴스턴 서울교회'를 설립하였고, 목장을
중심으로 구성된 가정교회로 북미주의 개혁주의 기독교 가운데 가장 큰 성장을 이룩하였다. 그는
자신의 교회를 증거로 성경에 근거한 목장교회의 섬김이 지역사회에 좋은 영향력을 미침과 동시에
내적, 외적으로 건강한 교회성장의 한 가지 방편으로 목장교회와 관계전도를 설명하였다.34
박승로의 「가정교회가 교회를 살린다」는 한 지역에 속한 교회의 성도들이 함께 모여 예배, 구제,
선교, 양육, 교제 등의 사역이 모두 신약의 초대교회의 가정교회의 모습과 일치하며, 더 나아가
바울을 통해 형성된 교회의 모습 역시 가정교회를 기본 구성 단위로 형성 되어있음을 근거로 목장을
중심으로 소그룹 사역을 구축하는 목장교회의 신학적 근거를 제시하며, 특별히 John Wesley 의 '교회

31)

김명혁, 「한국교회의 쟁점진단」(서울: 규장, 1998),

32)

Michael Griffiths, 「기억 상실증에 걸린 교회」 권영석 역 (서울: 한국기독학생회출판부, 1992),

33)

Comiskey Joel, 「셀그룹 폭발」, 박영철 역 (서울: NCD, 2001),

34)

최영기, 「가장 오래된 새 교회, 가정교회」 (서울: 두란노, 22015),
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안의 작은 교회'의 신학적 사상에 근거하여 목장교회의 성경적, 신학적 근거를 제시한 책이다.35

Ron Nichola 의 「소그룹운동과 교회성장」은 구약과 신약에 나타난 신앙의 공동체적 모습을
근거로 교회의 소그룹 활동에 필요한 성경적 소양을 제공하며, 소그룹의 리더와 구성원들이
성경적으로 자신의 삶을 점검하고, 공동체와 교회를 섬겨야 하는 이유를 성경에 근거하여 설명하고
있는 책이다. 또한 효과적인 소그룹을 위한 여러 가지 전략 역시 제시하고 있는 책이며, 예배, 양육,
전도, 선교 등 다양한 교회 사역에 대한 본질 역시 성경의 사례를 기반으로 설명하고 있는 책이다.36
김삼성의 「셀교회에서 G12 교회로」는 예수님께서 12 제자를 택하셔서 사도로 세우시고, 모든
것들을 위임하신 후에 승천하셨던 것처럼 교회의 가장 큰 기능은 예수님의 제자를 세워 온 세상에
복음을 전파하기 위함임을 주장하는 책으로 효과적인 제자훈련 방식과 전도 및 선교를 통하여
교회가 속한 지역사회를 시작으로 세상 끝까지 복음이 전해지도록 성도들의 은사를 분별하고, 각자이
은사대로 교회를 섬기고, 사역의 분량을 마땅히 펼칠 수 있도록 목회자와 평신도를 독려한 책이다.37
세 번째 분류의 시작은 Rick Warren 의 「새들백 교회 이야기」로 이 책은 목장교회, 셀교회의
성공적 사례를 보여주는 실제적인 새들백교회의 목회 현장을 소개한 책으로 목장교회의 구조적
기본이 되는 소그룹 모임, 교제, 양육 및 전도의 실질적인 목회 방안을 참고할 수 있다.38

David Finnell 의 「셀교회 평신도 지침서」는 목장교회의 실질적 리더들이 자신들의 셀을
효율적으로 지도하고, 영적으로 자신을 무장하는 방법과 자신의 셀과 관계 맺는 여러 이웃과
지역사회에 복음을 전하는 방법론을 제시한 책이다.39
최상태의 「이것이 가정교회다」는 21 세기의 새로운 목회 전략으로 가정교회(목장교회)와 소그룹
목회에 대한 성격적 근거와 교회사적 근거를 보여주는 책으로 최상태는 경기도에 '화평교회'에서

35)

박승로,「가정교회가 교회가 교회를 살린다」 (서울: 기독출판 에벤에셀, 2004),

36)

Ron Nicholas, 「소그룹 운동과 교회성장」, 신재규 역 (서울: 한국기독학생출판부, 1993),

37)

김삼성, 「셀교회에서 G12교회로」(서울: 서로사랑, 2003),

38)

Rick Warren, 「목적이 이끄는 교회」 김현회, 박경범 역 (서울: 디모데, 2008),

39)

David Finnell, 「셀교회 평신도 지침서」, 박영철 역 (서울: 도서출판NCD, 2000)
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실질적으로 성공적 목회와 전도를 이끌어낸 사역을 소개하며, 가정교회(목장교회)와 소그룹 사역이
성경에 근거하여 바르게 목회의 현장에서 실행되었을 때의 효과를 입증한 책이다.40

David Finnell 의 「셀교회 평신도 지침서」는 기존의 교회들이 구역을 중심으로 형성되었고,
일방적이고 권위적인 목회자의 지위를 통하여 수직적으로 반응하며 행해졌던 양육과 전도 사역을
비판함과 동시에 소그룹 사역을 통해 기존의 전통교회의 사역들의 문제점들을 보완하고, 전통교회
성도들이 일방적이고 수직적으로 목회자의 양육과 전도 현장에 참석한 것에 대한 비효율성을
지적함으로 소그룹 교회의 장점을 설명했으며, 더 나아가 소그룹을 중심으로 형성된 교회들의 평신도
리더와 소그룹 리더들이 행해야 할 일들과 마음가짐 등을 성경을 뒷받침하여 해석한 책이다.41
채이석, 이상화의 「소그룹 사역 어떻게 할 것인가」는 소그룹의 정의와 운영 방법, 양육과정
등을 설명하고, 더 나아가 소그룹의 구성원들과 리더들이 갖춰야 할 자세와 훈련 과정을 상세히
언급한 책이다.42
이동원의 「우리가 사모하는 푸른 목장」은 목장교회의 전도와 양육, 선교, 사회봉사, 찬양, 상담,
새지체 양육과 더불어 목장교회만의 특징을 서술한 책으로 조금 더 구체적이고 전체적으로 목장교회
사역을 기술한 책이다. 이 책은 목장교회로의 전환을 시작하려는 교회들에게 지침서적인 역할을 하는
성격이 강한 데 이 책은 목장교회의 전체적 사역과 방향성들을 세세히 설명함으로 목장교회의
전체적 성격과 사역 방향성을 살피는 데 도움이 되는 책이다.43
이동원의 「비전의 신을 신고 내일로 간다」는 목장교회의 리더들에 대한 행동수칙 및 모임 인도
방법, 양육과 섬김 등을 자세히 언급한 책으로 리더들이 구성원들을 영적으로 훈련시키는 데 필요한
신학적 기반과 섬김의 자세를 잘 서술하고 있다. 더 나아가 구성원들이 성숙한 신앙 생활을 통하여
관계전도의 열매를 맺을 수 있도록 이끄는 리더의 지침서가 기술된 책이다. 이 책을 통해서 본

40)

최상태, 「이것이 가정교회이다」 (서울: 국제제자훈련원, 2006)

41)

David Finnell, 「셀교회 평신도 지침서」

42)

채이석, 이상화 ｢소그룹 사역 어떻게 할 것인가｣ (서울: 소그룹하우스, 2005)

43)

이동원, ｢우리가 사모하는 푸른 목장｣
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연구는 관계전도의 리더의 위치와 영향력에 대해 도움을 받았다.44
옥한흠의 ‘다시 쓰는 평신도를 깨운다’ 한국교회의 제자훈련의 중요성과 기존의 목회자 중심의
한국교회들을 비판하며, 교회 안에서의 성도들이 주인의식을 가지고, 예수님의 제자 된 자들로
열심히 말씀을 배우고, 익혀서 복음 전파의 주춧돌이 되도록 독려한 책으로 목회자들이 성도들을
훈련하고, 세워가는 데 필요한 사역의 요소들을 잘 설명한 책이다.45
또한 본 연구자는 세 번째 분류에 가장 중점을 두고 ‘목장교회의 관계전도’를 실질적으로 사역하는
여러 교회의 사역과 훈련들을 참고하되, 한국 교회 가운데 건강한 부흥을 이룩한 교회들을 선정하여,
설문조사를 할 것이며, 이를 참조하여 앞으로 목장교회의 관계전도 사역을 시작하거나 시행하고자
계획하는 교회와 바른 영적 부흥을 추구하는 교회에 한 가지 대안을 제시하고자 한다.

44)

이동원, 「비전의 신을 신고 내일로 간다」 (서울: 두란노, 2010)

45)

옥한흠, 「다시 쓰는 평신도를 깨운다」 (서울: 두란노, 1998)

제 2 장
목장교회와 관계전도에 대한 이론적 근거

1. 목장교회에 대한 연구

연구자는 2 장에서 '복장교회'의 정의 및 역사, 기능을 연구할 것이며, 더 나아가 목장교회의
성경적, 신학적, 역사적 근거에 대하여 연구할 것이다.

1) 목장교회의 정의
황병준은 소그룹을 중심으로 이루어진 근대의 목장교회, 가정교회, 셀교회의 기본 구성은 교회의
내부를 단단히 하는 교회 내부의 소그룹을 기반으로 하고 있으며, 소그룹의 목적과 비전은 교회의
빈자리를 채우고, 평신도 리더를 양성하는 것’에 있다고 설명하였다. 이는 소그룹의 모든 구성원들이
세상에 영향력을 발하는 평신도 리더가 되어 자신이 속한 소그룹의 부흥을 도모하고, 더 나아가
교회의 빈자리를 채우는 것에 있다는 것이다. 이는 단순히 성경을 아는 지식의 수단을 넘어서
하나님의 사랑을 경험하고, 그 사랑을 세상 가운데 실천하는 것으로 예수님의 제자된 삶을 뜻하며,
소그룹 공동체의 이러한 제자도를 실천하는 영적 성장이 소그룹의 목적과 비전이라 정의하였다. 그는
근대의 소그룹의 목적과 비전을 실현하기 위해 교회의 구조와 기능에 따라 목장교회, 가정교회,
셀교회 등의 형식을 빌릴 뿐이라 설명하였다.46

Ralph W. Neighbour 는 ‘목장교회’를 소그룹을 중심으로 소그룹 구성원들이 자신과 관계되는
주변의 모든 사람들을 전도 대상자로 보고, 그들에게 영향력 있는 그리스도의 제자 된 삶을 통하여
교회로 인도하는 ‘관계전도’를 통하여 교회의 지상 사명을 수행한다고 정의하였다. 그는 목장교회의

46)

황병준, 「미래교회 트랜드」 (고양: 올리브나무, 2014), 13.
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모든 소그룹은 관계전도를 통해 교회의 지상 사명을 수행하고자 하는 교회이며, 목장 교회의 여러
소그룹은 각자 정한 방식으로 가정에 모여 교제, 양육, 서로 간의 돌봄과 나눔, 사역을 시행하며, 더
나아가 불신자들을 향한 전도를 궁극적 목적으로 한다고 정의했다.47

또한 소그룹의 중심 리더는

‘목자’로서 구성원인 ‘목원’들을 보살피며, 목원들이 자신의 주변과 좋은 관계를 유지하여, 복음을
전파할 수 있도록 독려한다. 또한 목원들은 전도한 새 목원들을 소그룹에 정착시키는 역할을 이루는
목장을 중심으로 한 소그룹 중심의 사역으로 교회를 세워간다고 말한다.48
목장교회의 ‘목장과 목원’이라는 용어는 Lyle E. Schaller 에 의해 사용되었고, 후에 Peter C.

Wagner 와 George G. Hunter 에 의해 사용되었다. Peter C. Wager 는 200 명 이상의 교회는 목회자가
목자의 형태에서 모든 교인들을 돌볼 수 없기 때문에 목회자가 목자의 형태에서 목장 경영자로
변화하여 교인들을 목장으로 세워 목장이 돌보는 목원들을 직접 관리하고, 자신의 역할을 위임하는
것이 효율적이라 주장하였다.49 소그룹교회의 아버지라 불리는 Ralph W. Neighbour 는 현대의
소그룹이 사도행전에 나타나는 초대 교회의 가정교회와 깊은 관련이 있다고 설명하였다. 그는 근대의
목장교회의 구조는 초대교회의 가정교회를 근간으로 하며, 초대교회가 가정에서 작은 인원이 모여,
성도간의 삶을 나누고, 전도와 양육을 하는 것이 지금의 소그룹과 비슷하기 때문에 가정교회,
목장교회 역시 소그룹 모임에 기초를 두고 있다고 설명하였다. 그는 초대교회의 가정교회가 독립된
하나의 교회로 신약의 교회를 전파시킨 것처럼 현대의 소그룹도 목장(리더)을 중심으로 관계 전도를
통해 형성된 목원(구성원)들의 모임을 하나의 교회로 독립시켜 초대교회처럼 재산을 공유하고,
필요에 따라 나눠 쓰고, 구제하는 것과 같이 서로를 지원하고 도우며, 교회 안팎의 어려움에 처한
사람들을 돕는 구제의 역할을 수행하면서 전도를 통해 큰 교회로 세워지고, 확장되어져야 됨을
주장하였다.50

47)

Ralph W. Neighbour, 「셀목회 지침서」, 256.

48)

Ibid., 259.

49)

Peter C. Wager, 「교회성장을 위한 지도력」, 김선도 역 (서울: 생명의 말씀사, 1993), 69.

50)

Ralph W. Neighbour, 「성령의 인침」, 도한호 역 (서울: 침례회출판사, 1975), 42.
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D. James. Kennedy 는 소그룹을 예수님께서 아주 일상적인 일들을 통해 사람들을 자기에게 이끄신
것처럼 우리도 우리의 직장과 주변 가운데 여러 사람과의 관계로 그들의 삶에 필요한 맛을 주고,
세상에 있는 죄의 부패를 막도록 그리스도를 전해야 할 의무가 있다고 주장하였다. 이는 예수님께서
우물가의 여인에게는 목마르지 않을 생수로 자신을 나타내신 것과 같은 일이며, 더 나아가 주린
자들에게는 자신을 생명의 떡으로 자신을 가르치신 예수님의 모습을 재현하는 일이라 주장하였으며,
여러 사람들과의 관계를 통해 효과적으로 전도하고, 전도한 사람을 양육할 수 있는 근간이 되는 것
역시 소그룹이라 주장하였다.51
황성철은 전통교회의 문제점을 보완, 극복하기 위해 형성된 교회가 바로 ‘목장 교회’라고
주장하였다. 그는 기존의 한국교회가 가지고 있는 구역제도가 새신자의 빠른 교회 정착과 양육에
기여하며, 평신도 지도자를 발굴하는 데 효과가 크다고 보았다. 또한 교인들의 신앙성장과 전도의
전위조직이 되는 것 역시 구역이라고 설명하였다. 그러나 한국의 구역제도는 첫째, 교회 소그룹의
리더들이 인간적인 기준으로 리더가 된다. 둘째, 교회 소그룹 사역들이 자발적, 역동적이지 못하고
수동적이다. 셋째, 은사와 기능에 맞는 소그룹 활동을 하지 못하고 있다. 넷째, 사명을 따라 사역이
이루어지지 못하고 있다. 다섯째, 사역을 통한 신앙의 성장 및 성숙이 이뤄지지 못하고 있다. 여섯째,
불신자를 위한 전도 및 선교의 부재가 있다는 문제점들을 지적하였다. 또한 이러한 전통교회의
문제점을 극복하는 것이 바로 소그룹에 있음을 역설하였다. 황성철은 전통교회의 구역은 일정 지역을
중심으로 같은 지역이나 아파트, 상가, 동 등을 중심으로 조직되어지고, 기존의 신자들을 중심으로
모여 교회생활, 친교, 성경공부 등에 대한 훈련을 중심으로 하는 '닫힘 그룹(Close group)'인 반면
소그룹은 믿지 않는 사람들에게 자연스럽고, 위협적이지 않는 분위기를 만들어 비기독교인들이
기독교인들과 만날 수 있는 열린 공간을 제공하는 열린그룹(Open group)이라고 했다. 다시 말해
구역모임은 이미 믿는 기성신자들의 관계와 지역을 중심으로 이루어지는 모임이라면, 목장 교회는
불신자들에게 열린 구조의 모임으로 목적과 기능을 중심으로 다양한 형태로 존재할 수 있다.52 그의

51)

D. James. Kennedy, 「전도폭발」, 김만풍 역 (서울: 생명의말씀사, 1984), 84-7.

52)

황성철, 「전통적 구역제도의 기여와 한계」, (서울: 목회와신학, 1996), 53-5.
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견해를 뒷받침하여 최상태는 영아부터 유아를 둔 어머니들의 친교 모임과 같은 형태로도 목장
교회의 조직으로 편성될 수 있으나 목장 교회는 어떠한 형식이든지 두 가지 분명한 목적성을 띠고
있어야 함을 역설하였는데, 그것은 바로 '성화'와 '복음전도'이다.

목장 교회의 리더와 구성원들은

성경적 사고와 행동방식을 통하여 구성원 상호 간의 삶을 나누고, 그 가운데 나타나는 말씀과 성령의
능력에 영향을 받아 하나님의 거룩과 경건성이 그들의 삶에 드러나는 '성화'의 목적성을 가지고 있다.
더 나아가 바로 그 '성화'의 표현들로 자신들과 관계를 맺는 모든 사람들에게 경건의 능력, 선한
영향력을 미쳐 '복음전도'의 목표를 이룩하는 것이 바로 소그룹의 궁극적 목적이 되어야 한다고
주장하였다53.
지금까지의 학자들의 견해를 종합해보면, 목장교회의 기본 구성은 ‘소그룹’이며, 그룹이란 예배,
하나님을 경험하는 일, 구성원 서로 간에 지역 공동체를 섬기며 복음화를 위해 소그룹을 이루는
신자들의 유기적 몸이라 정의할 수 있다. '신자들의 유기적 몸'이라는 말은 소그룹이 하나의 몸으로서
교회를 이루고 있음을 의미한다.54 정리하면, 목장교회의 기본 구성은 교회를 구성하는 성도
개인에게 있다. 성도들은 하나의 독립된 교회로서의 역할을 수행해야 한다. 성도가 세상 가운데
독립된 교회의 역할을 잘 수행하기 위해서는 목장교회의 기본 조직인 소그룹의 기능이 강화되어야
한다. 소그룹 안에서 온전한 은혜의 나눔과 교제로 소그룹 안의 성도들 각자가 예수님의 제자 된
삶으로 경건의 능력을 전할 수 있어야 한다. 소그룹은 교회를 구성하는 유기적 몸이자 목장교회의
전체적인 부흥을 도모하는 독립적인 '교회 안의 교회'의 형식을 이루는 것이다. 건강한 목장교회는
소그룹이 중심이 되어야 하며, 소그룹은 하나의 독립된 교회로서 자신과 관계되는 모든 영역에서
경건의 능력으로 세상에 영향력을 발휘할 수 있는 성도 개인의 삶으로 이루어져야 한다. 그러기
위해서는 목회자가 소그룹 리더들을 잘 지도하고, 소그룹 리더들의 주체적이고, 모범적인 모습들이
소그룹 구성원들의 삶을 변화시켜야 한다. 변화된 소그룹 구성원들의 경건한 삶이 바로 건강한

53)

최상태, 「이것이 가정교회이다」, (서울: 국제제자훈련원, 2006), 67.

54)

David Finnell, 「셀교회 평신도 지침서」 23.
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목장교회의 전제 조건이 되는 것이다.

2. 목장교회의 이론적 근거

1) 구약에 나타난 목장교회
(1) 창세기에 나타난 목장교회의 유형
창세기 1 장 26 절에서 하나님께서 "우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 사람을 만들자"라고
말씀하셨다. 하나님께서는 자신을 '우리'로 표현하셨다. 유재원은 창세기의 '우리'의 개념은 하나님의
삼위일체에 대한 이해로 보아야 한다고 주장하였다. 하나님은 삼위시며, 이 삼위는 한 분이라는
사실을 '우리'라는 표현으로 하나님께서 언급하셨다는 것이다.55

Neal F. Mcbride 는 삼위일체의 진리를 통해 목장교회의 모든 관계에 대한 중요한 개념을 얻을 수
있다고 보았다. 그는 삼위일체로 존재하시는 하나님의 모습이 소그룹의 구성원들의 하나되는 모습이
되어야 한다고 했다. 서로 다른 자아와 인격, 개성을 지니고 있으나 하나되어 함께 교제하는 모습이
바로 삼위일체이신 하나님을 닮은 풍요함이라 언급하였다. 하나님께서는 아담에게 자유의지를
주셨고, 이 자유 안에서 하나님과 교제하며, 동시에 자신을 위한 결정을 내릴 수도 있었다.
하나님께서는 인간에게 자유를 허락하셨고, 그것은 하나님의 공동체는 언제나 자발적인 성격을
지녀야 하며, 강제로 소속되거나 길들여지는 것이 아니라는 의미를 내포한다.56

목장교회의 소그룹

역시 각각의 특성과 개성을 가지고 있으나 그 가운데 진리 되신 하나님의 말씀으로 교제하고, 그
은혜로 하나되어 교회를 섬기고, 각자의 자리에서 경건의 능력을 나타내는 자발적, 자율적 성격을
지녀야 한다. 삼위일체의 모습으로 세상을 섬기신 하나님의 능력이 온전히 드러날 수 있어야 하는
곳이 교회이며, 이 교회를 움직이는 주체가 바로 교회의 머리 되신 그리스도와 온전히 하나 된 성도
개인이 되어야 하는 것이다.

55)

유재원, 「창세기강해 1강」, (서울: 대영사, 1998), 108.

56)

Neal F. Mcbride, 「소그룹인도법」, 14.
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Arthur W. Pink 는 아브라함과 하나님의 언약 가운데 가장 중요한 핵심은 '복의 근원이 될
아브라함'에 있으며, 이는 앞서 노아가 셈을 축복할 때, 셈의 장막에 야벳이 창대하게 거하게 된다는
창세기 9 장 27 절의 말씀과 연결된다고 역설하였다. 그 근거는 아브라함이 이삭을 하나님께
제단으로 드리려고 했을 때, 하나님께서 아브라함에게 "네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을
받으리다"라고 말씀하신 창세기 22 장 18 절의 말씀과 연결되며, 이것이 바로 ‘복의 근원이 될
아브라함’의 구체적 표현이라 설명하였다. 최갑종은 창세기 22 장 18 절의 '네 씨(seed)'의 개념은
갈라디아서 3 장 16 절의 말씀과 연결됨을 언급하였다. 갈라디아서 3 장 16 절에서 "이 약속들은
아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직
하나를 가리켜 네 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라"라는 말씀에서 그 '씨'는 아브라함에게 주신
언약 가운데 아브라함과 그의 자손들을 뜻하는 여럿이 아닌 오직 '한 아들'을 지칭하는 것이고, 그가
바로 '그리스도'이심을 주장하였다. 그렇기 때문에 창세기 12 장 3 절에서 "땅의 모든 족속이 너를
인하여 복을 받을 것이니라"의 축복 역시 아브라함의 씨인 그리스도를 통하여 천하 모든 민족에게로
복이 주어짐을 뜻하며, 더 나아가 유대인이나 이방인이나 모두가 차별 없이 그리스도 한 분을 통하여
그를 믿음으로 아브라함이 의롭다 하심을 받은 축복의 복을 함께 받게 된다 했다.57 또한 아브라함이
고대 근동 지역에서 아비멜렉과 그의 군대 장관 비골에게 "네가 무슨 일을 하든지 하나님이 너와
함께 계시도다(창 21:22)"는 고백 역시 아브라함을 통하여 주변 국가에 하나님이 전파되고, 더
나아가 아브라함의 민족들로 인하여 세계 만국이 복음을 받아들이는 현대의 기독교가 이루어진 것
역시 창세기 22 장 18 절에서 아브라함에게 말씀하신 하나님의 축복과 언약에 근거가 된다고
설명하였다.58
앞서 언급한 연구를 통해 아브라함의 언약의 수혜자인 성도들이 목장교회에서 실행하는
관계전도는 소그룹 구성원들의 삶 가운데 언제나 함께 계시는 하나님의 능력으로 복음이 전파되어
만민이 복을 받고, 열방과 땅끝까지 하나님의 나라가 확장되는 중요한 도구인 것이다.

57)

최갑종, 「바울연구2」, (서울: 기독교문서선교회, 2003), 311-12.

58)

Arthur W. Pink, 「하나님의 언약」, 김의원 역 (서울: 기독교문서선교회 2002), 117.
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(2) 출애굽 당시 목장교회의 유형
구약성경에 나타난 목장교회의 유형은 출애굽기 18 장에서 발견할 수 있다. 당시 이스라엘
백성들은 광야 생활 가운데 일어나는 모든 일들을 모세를 중심으로 해결하였다. 모세는 아침부터
저녁까지 혼자서 백성들의 송사를 담당했다. 모세의 장인 이드로는 모세에게 이스라엘의 백성들에게
모세가 율례와 법도를 가르쳐 마땅히 갈 길과 할 일을 그들에게 보이고, 백성들 가운데 능력 있고
하나님을 두려워하여 진실되며, 불의한 이익을 미워하는 자들을 백성 위에 세워 10 부장, 50 부장,
100 부장, 1000 부장으로 삼으라 권면했다. 그들이 때를 따라 백성들을 재판하게 한 후에 큰 일만
모세에게 가져오고, 작은 일은 모두 부장들이 스스로 재판하도록 하였다(출 18:12~22). 이와 같은
제도는 사실상 동내 법정, 시 법정, 주 법정, 국가 법정체제로 지파들을 조직하여 처벌업무를 가장
낮은 단계로부터 분산 시행한 것으로 가족으로부터 시작하여 지역지도자 아래 10 세대를 묶는
기본원리인 것이다.59

Carl F. George 는 구약의 10 부장 제도에 대하여 진보적인 법적 관례를 세운 정연한 체제이며, 이
체제로 말미암아 새 지도자가 뒤를 이을지라도 공동체의 질서가 지속적으로 안정될 수 있었다고
언급하였다. 분리되고, 흩어져 있던 상태의 공동체 구성원들을 조직적으로 묶고, 그들의 교제를 통해
조직의 필요성을 느끼고, 각 각의 독립된 조직을 갖추었던 구약교회의 모습은 모세에게 권한을 받은
각 부장들이 자식의 공동체를 다스리는 것처럼 목회자의 역할을 하나님의 뜻에 따라 움직일 수 있는
목장들이 자신들의 목원을 돌보는 형태의 모습을 유추할 수 있다고 했다.60
앞서 언급했듯이, ‘목장교회의 관계전도’의 중심이 되는 소그룹 사역자이고, 그들은 교회의
사역자로부터 훈련 및 권한을 받아 사역을 감당한다. 이는 모세로부터 권한을 받은 부장들을
중심으로 독립적인 공동체를 형성하는 구약의 사례와 일맥상통한다.

59)

Carl F. George, 「성장하는 미래교회 메타교회」, 김주역 역 (서울: 요한, 2000), 192-93.

60)

김삼성, 「셀교회에서 G12교회로」, (서울: 서로사랑, 2003), 11.
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2) 신약에 나타난 목장교회
(1) 사복음서에 나타난 목장교회의 유형
목장교회 조직의 형태는 예수님께서 공생애의 사역을 실천하실 때, 제일 먼저 열 두 제자들을
택하신 것에서 찾아볼 수 있다. 그들과 늘 동행하셨고, 최선을 다해 가장 많은 시간들을 그들과
보내셨다. 이동원은 예수님께서 12 명의 제자들을 택하신 것은 성경적으로 구약의 선민 이스라엘
지파가 12 지파인 것을 이유로 들었다. 또한 그는 12 명 이상이 되면 상호 영향력이 지극히 약해질
수 있기 때문에 가장 효율적인 숫자로 12 명의 제자들을 선택하셨다고 말하고 있다.61 또한
예수님께서는 12 명의 제자 안에 항상 3 개의 작은 소그룹을 형성하셨는데, ‘제 1 소그룹’은 ‘베드로,
안드레, 야고보, 요한’이고, ‘제 2 소그룹’은 ‘빌립, 바둘로매 도마, 마태’이며 ‘제 3 소그룹’은 ‘야고보,
다대오, 시몬, 가롯유다’이다. 중간에 순서가 바뀔지라도 항상 세 그룹의 리더는 베드로, 빌립,
야고보였고, 이들이 각각 세 개의 소그룹의 리더였다는 사실을 유추해볼 수 있다.62
예수님의 제자들은 모두 랍비나 제사장직에 속하지 않은 평범한 노동자들이었고, 정식 교육은
유대교 회당 학교에서 받은 것뿐이었다. 또한 그들은 충동적이고, 신경질적이었으며, 쉽게 노하는
외견상 세상에 그리스도를 전파하는 데 많은 한계점을 가진 사람들이었다.63 그러나 예수님께서는
그들을 하나님의 나라를 전파하기 위한 '사도'로 세우셨다. 또한 그들에게 "온 족속으로 제자
삼아라(마 28:19)"라는 당부와 함께 개인적으로 회심하여 예수 그리스도를 믿는 것을 넘어서
교회적으로 조직하며, 교육받는 제자가 되게 하여 열심히 가르치고, 그리스도의 제자로 훈련시켜야
함을 강조하셨다. 예수님께서 열 두 제자들을 훈련하신 모습은 계속적으로 그들과 함께 동거
동락하신 것에 핵심이 있다. 또한 예수님과 제자들의 동행은 한 목장이 목자와 목원을 구성하여
식구로 맞이하는 목장교회의 모델이 된다.64 그 당시 종교적인 선생들은 일정한 의식과 신조들을

61)

이동원, ｢우리가 사모하는 푸른 목장｣, 42.

62)

채이석, 이상화 ｢소그룹 사역 어떻게 할 것인가｣ (서울: 소그룹하우스, 2005), 32.

63)

Robert Emerson. Coleman, 「주님의 전도계획」, 홍성철 역, (서울: 생명의말씀사, 1984), 23.

64)

Ibid., 21-38.
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엄격히 고수할 것을 강조하였으나 예수님께서는 그의 제자들과 함께 지내셨다. 제자들은 예수님과
함께 거하면서 개인적으로 예수님의 성품과 사역을 친밀하게 경험할 수 있었고, 오병이어 이적과
같이 다른 사람들에게 사역하실 때 조차 제자들은 항상 주님과 함께 있었다. 더 나아가 예수님께서는
그의 사역 현장에서 제자들이 예수님의 일들을 조금씩 인계 받아서 구속의 복음을 가지고 세상으로
나갈 때를 예비하셨다. 처음에는 예수님을 따르면서 음식을 구하고, 잠자리를 마련하는 등의 일들로
시작되어, 몇몇 사람들에게 세례를 주게 하였으며(요 4:2), 세 번째 갈릴리 여행을 시작하셨을 때에는
열 두 제자를 부르셔서 둘 씩 보내셔서 제자들이 직접 귀신을 쫓아내고, 모든 병과 약한 것을 고칠
수 있는 권능을 주셨다(마 10:1-2). 그 후 몇 달이 되지 않아 다른 칠십인 역시 주님을 증거하기
위해 파송되었다(눅 10;1). 이와 같은 예수님의 가르침은 부활하신 후에 승천하시기 직전에
결론적으로 설명되었다. 주님께서는 제자들에게 주님의 이름으로 죄사함을 얻게 되는 회개가
예루살렘으로부터 시작되어 모든 족속들에게 전파될 것을 알려주셨고, 이와 같은 거룩한 목적의
성취인 복음전파는 예수님의 제자들에게 임하신 성령의 권능으로 예루살렘과 온 유대, 사마리아와 땅
끝까지 증인된 삶으로 이루어진 것이다.65 정리하면, 예수님께서 제자들과 함께 동거동락 하시며
보여주셨던 공동체의 모습은 한 목장이 목자와 목원을 구성하여 삶을 나누는 것과 유사하다.
‘목장교회의 관계전도’로 소그룹 안에서 목장을 중심으로 구성원들이 서로의 삶을 나누고, 함께
기도하며 하나님을 찬미하는 것을 시작으로 각자의 삶의 영역에서 그리스도의 능력을 미칠 수
있도록 도모하는 것이 예수님께서 제자들과 함께 교제하시고, 가르치시면서 동시에 세상에 제자들이
그리스도를 전파할 수 있도록 훈련하신 일과 일맥상통하는 것이다.

(2) 사도행전에 목장교회의 모습
사도행전의 목장교회는 오순절 예루살렘교회에서 찾아볼 수 있다. 사도행전 2 장에서 살펴볼 수
있는 예루살렘교회의 목장교회적 요소는 다음과 같다. 첫째, 예루살렘 교회는 잘 배우는 교회였다.
교회 안에 성령이 임재 하시고, 그들 가운데 나타나게 된 가장 큰 원인은 모든 성도들이 사도의

65)

Ibid., 49-51.
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가르침을 받는 일에 힘썼기 때문이다. 물론 사도들은 매일 성전이든 집이든 예수를 그리스도라
가르치고 전도하는 일을 그치지 않았다(행 5:42). 둘째, 예루살렘 교회는 서로의 가정에 모여 떡을
떼며 교제하고, 모든 물건을 서로 통용하고 자신들의 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라
나누어 주었다(행 2:42-47). “떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고”의 표현을 볼 때에 이
모든 것들은 자발적인 행동의 실천이자 지속적으로 필요에 따라 사랑의 실천들을 자발적으로
행하였음을 보여준다(행 2:46). 무엇보다도 '각 사람의 필요'를 외면치 않고 나눔과 실천이
구체적이었던 목장교회의 모습을 나타낸다. 성도들의 가정을 중심으로 이루어진 공동체에서 구제와
봉사에 힘을 쓴 모습이 목장교회의 모델이 되었다고 볼 수 있다(행 2:44-45).66 셋째로 예루살렘
교회는 전도하는 교회의 모습을 갖추었는 데, Larry Kreider 은 목장교회의 셀그룹에서 가장 중요하게
갖춰야 할 부분이 바로 '예루살렘교회의 전도'에 있다고 설명하였다. 그는 “주께서 구원받는 사람을
날마다 더하게 하시니라"의 결과는 날마다 가정 단위의 소그룹으로 모여서 하나님을 찬미하고,
교제하고, 경건하게 살았기 때문에 가능했다고 한다. 단순히 찬양과 기도에서 그치는 것이 아닌
서로의 필요에 관심을 가지고, 서로의 물건을 통용함으로 서로를 채워주고, 지속적인 교제를
나눔으로 사랑하고, 돌보는 교회로 예루살렘 교회의 주변의 백성들로 칭송을 받았으며, 세상과
관련되어 지속적으로 복음 전도에 힘쓰는 모습으로 수가 더해지는 모습이 목장교회의 모델이 된다고
했다.67

(3) 바울서신에 나타난 목장교회의 모습
예루살렘 교회는 박해로 인해 유대, 사마리아 그리고 땅끝까지 흩어졌다. 흩어진 곳에 세워진
가정교회들은 나눔과 교제의 삶을 통하여 이웃을 섬기는 빛과 소금의 영향력 있는 선교사역을 해
나갔고, 이 작은 가정교회들이 후에 바울의 선교에 중요한 역할들을 하게 된다. 예로 소아시아의
에베소교회는 아굴라와 브리스길라의 집에서 시작되었고(고전 16:19), 고린도에서는 스데반의 집에

66)

John R. W. Stott, 정옥배 역, 「사도행전 강해」 (서울: IVP, 1990), 92.

67)

Larry Kreider, 「셀그룹 리더쉽」, 35.
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있었으며(고전 16:15), 마게도냐에서 전도하여 처음 설립된 빌립보 교회는 자주 장사 루디아의
집에서 시작되었다(행 16:11~40). 또한 로마서에서 바울은 브리스가와 아굴라의 집에서 만난
사람들을 언급하고 있으며(롬 16:3~5) 아리스도불로와 나깃수의 가정에도 안부를 전했다(롬 16:1011). 또한 아리스도불로와 나깃수의 가정에도 안부를 전하고 있다(롬 16:10~11). 친구 빌레몬에게
보낸 편지에도 바울은 빌레몬의 집에 있는 교회에 인사하며, 빌레몬의 집에서 이루어지는 소그룹의
교제의 결과로 마음에 평안과 기쁨, 위로를 얻게 된다고 말하였다(몬 1:7) 이렇게 초대교회는 적은
수의 무리들이 가정을 중심으로 모여서 기도하고, 교제함으로 복음을 서로 나누고 말씀을 배우면서
시작된 소그룹을 통하여 이루어진 목장교회의 형태이며, 가정을 통한 교제와 복음 전도는 초대교회의
역동적인 힘이었다.68

3) 종교개혁 이전의 목장교회

Larry Kreider 는 콘스탄틴의 기독교 공인 이후 루터의 종교개혁 시대까지는 교황 중심의 대규모적
교회 형식과 의례가 중심이었기 때문에 소그룹을 통한 교회의 본질의 회복의 측면에서 종교개혁
전의 개혁자들에게 서는 그 모습을 찾을 수 없다고 보았다. 그러나 목장교회가 소그룹을 중심으로
교회의 공동체를 회복한다는 측면에서 Gerhart Groote 가 주도한 '공동생활 형제단'과 John Huss 가
보헤미아 지방을 중심으로 부패한 중세교회를 '보헤미아 형제단'이라는 공동체를 통하여 회복하고자
했다는 점에서 의의를 둘 수 있다고 했다.69

(1) Gerhart Groote(1340-1384)의 경건운동
Gerhart Groote 의 경건주의가 발생된 배경은 13-15 세기로 후기 중세시대이자 종교적 암흑시대에
해당한다. 이 시대는 세속 군주들이 수도원과 교회를 장악하여 교황권과 수도원장의 권력이 최고조에
이르는 시기로 성직 매매, 성직자들의 축첩 등의 문제가 성행했던 시기이다. 그로 말미암아 9-

68)

Ibid., 58.

69)

Ibid., 35.
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11 세기 수도원의 타락을 비난하며, 성직자들을 중심으로 새로운 개혁운동들이 일어나게 되었고,
13 세기에는 평신도를 중심으로 자생된 영성운동이 일어나기 시작하였다.70

Larry Kreider 는 13 세기 네덜란드의 데벤터 지역의 Gerhart Groote 를 중심으로 회개와 경건을
강조하는 설교에 영향을 받은 무리들이 1380 년대부터 네덜란드와 독일지방에 소그룹을 형성하며,
경건운동을 일으켰는데, 그 소그룹이 바로 '공동생활 형제단'이며, 이 소그룹의 성격이 셀교회가
지향하는 목적성에 부합한다고 했다.71 이들은 앞서 11 세기에 발생한 Franciscan 의
경건주의자들과는 구분되어 ‘근대적 경건운동가’들로 불리는 데, 이는 ‘스콜라주의 시대에 일어났던
최초의 경건주의자들인 ‘Franciscan 의 공동생활 형제단’과는 다른 성격을 띠기 때문이다.
먼저 Franciscan (1182-1226)는 스콜라주의의 사변적 신학에 근거하여, 세속 사회를 떠나
은신처를 두며, 하나님과의 깊은 관계를 도모하였고, 무엇보다도 겸손과 가난을 강조하여 ‘탁발
수도생활(mendicant)’ 또는 동냥을 중심으로 봉사하는 경건주의를 추구하였는데, 그들은 세속을 떠나
중세 수도원들이 요구했던 수도 서약과 같은 공적인 제재나 폐쇄적 구조에 속해 있었다.72
그러나 Gerhart Groote 를 중심으로 한 ‘근대적 경건운동가’들의 모임인 ‘공동생활 형제단’은 세상
가운데 거하면서, 스스로 자급자족하는 공동생활을 유지하되 주로 성서를 읽고, 묵상하는 것을 주된
경건 운동으로 삼았다. 그리하여 도시의 중 하층 계층과 농촌 출신들의 참여가 높아졌으며, Gerhart

Groote 는 성서나 경건 서적들을 평민들이 이용하기 쉽도록 지방어로 번역하는 일들을 위험을
각오하고 헌신했다.73

Larry Kreider 는 Gerhart Groote 의 '공동생활 형제단의 경건주의’는 기존의 ‘Franciscan 의
경건주의’가 오랜 침묵의 시간을 거치고, 엄격히 금식, 철야, 묵독, 기도를 요구하는 것을 넘어서
성서의 묵상을 통하여 그리스도인의 내면으로의 성숙을 통한 개인적 개혁을 주장한 '근대적 경건'의

70)

William Law, 「경건이란 무엇인가?」, 서문강 역 (서울: 크리스챤 다이제스트, 1984), 64.

71)

Larry Kreider, 「셀그룹 리더십」, 64.

72)

작은 형제회 한국관구, ｢아씨시 프란치스코와 클라라의 글｣ (서울: 프란치스코출판사 ,2014), 3-5.

73)

정용석, ｢기독교 영성의 역사｣ (서울: 은성, 1997), 149.
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시작이라 했다. 이러한 성격으로 수도원을 중심으로 특권층을 가진 단체를 중심으로 일으켰던
종교개혁의 성격을 평민과 세상으로 확대하는 실제적인 종교개혁의 시발점이 된다는 점이
목장교회의 소그룹이 교회와 세상을 변화시키고자 하는 성격과 일치한다고 했다.74 또한 목장교회
사역의 중심 세력이 평신도이며, 평신도 스스로 소그룹 가운데 은혜를 나누고, 자신이 속한 세상
가운데 경건의 능력을 드러내는 것 자체가 종교개혁의 의미와 일치한다고 본다. 종교개혁이 종교
지도자들의 올바른 영적 분별력과 경건의 능력을 촉구하고, 더 나아가 평신도들 역시 하나님과의
올바른 관계를 시작으로 자신의 삶의 영역에서 복음의 영향력을 미치는 것이 종교개혁의 근본
취지와 일치한다고 본다.

(2) John Huss 의 경건운동
John Huss 는 14-15 세기 영국과 보헤미아 지역의 종교개혁운동가로 John Wyclif 의 개혁사상을
옹호하였다. John Wyclif 는 라틴어의 성경을 영어로 번역하여 평민들이 모국어로 성경을 읽을 수
있게 하였고, 사제들이 없어도 성령이 직접 모든 사람들에게 성경에 대한 확실한 가르침을 주신다고
주장했다. 또한 로마가톨릭이 교회의 권위를 성경 위에 둔 것을 비난하며, 성경의 권위를 교회 위에
두어야 함을 주장하였다. 더 나아가 로마가톨릭 교회가 가진 부와 여러 가지 특권들, 면죄부 등에
대해 반대하였다. John Hus 는 1390 년 프라하 대학에 입학 후, 1396 년에 학위를 받았고, 이후
1402 년 베들레헴 채플의 설교자로 임명되었는데, John Wyclif 의 가르침을 강단과 대학에서
가르쳤고, 동시에 대중들에게는 체코어로 설교하며, 성경을 가르쳤다. 또한 당시 1411 년 요한
23 세가 십자군 전쟁을 옹호하고, 면죄부를 판매하자 종교 전쟁을 비판하고, 교황의 면죄부에 대해
반박하였다. 더 나아가 평신도들에게 성찬의 잔을 주도록 했다.75

Larry Kreider 는 John Huss 가 처형된 후, 그를 따르는 급진파인 타보르파(Taborites)에 의해 성인
숭배, 면죄부, 사제 중심의 고해성사가 배격되었고, 모든 공예배가 자국어로 사용되었다고 한다.

74)

Larry Kreider 「셀그룹 리더십」, 28.

75)

정용석, ｢기독교 영성의 역사｣ (서울: 은성, 1997), 208.
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온건파인 우트라크파(Utraquists)들에 의해 모든 평신도들이 성찬식에 참여하였고, 평신도들은
성직자들의 사도적 청빈을 요구하였다. 이 후에 우트라크파의 사상을 받아들인 '일체형제회'를 통하여
기존의 가톨릭 사제들과 교회를 배척하였고, 독립적인 새로운 공동체를 소집하였다. 더 나아가
독자적 신앙고백서, 요리문답, 찬송가를 보유하였고, 누구든 성찬에 참여할 수 있는 새로운 교회를
개척하였다. Larry Kreider 는 John Huss 와 그를 따르던 집단들에 의하여 마틴 루터의 종교개혁의
기반이 이루어졌다고 주장하였고, 특별히 마틴 루터가 주장하였던 성경의 최고 권위, 95 개조 반박문,
면죄부 없이 믿음으로 구원을 얻을 수 있다는 사상의 기본을 제공했다는 점에서 셀교회가 소그룹을
통하여 공동체를 회복하고자 하는 목적성과 일치한다고 보았다.76 이는 소그룹의 평신도들이 주체가
되어 교회의 복음을 전파하는 것처럼 누구든 성찬에 참여하고, 주체적이고 독자적인 신앙을 구축하는
종교개혁의 기본 정신과 일치하는 것이다.

(3) Martin Luther 의 종교개혁

Martin Luther 는 교회를 개혁함에 있어 '세 종류의 예배'를 통하여 교리와 교회 구조의 개혁을
도모하였다. '세 종류의 예배'는 라틴어로 드리는 미사, 독일어로 드리는 현대적 예배, 소그룹으로
드리는 예배로 나뉘어 지는데 소그룹으로 드리는 예배는 신약의 가정교회의 형식을 취하며, 앞서
언급한 라틴어 미사와 독일어 예배의 회중 가운데 믿음이 없거나 그리스도인이 아닌 사람들을
대상으로 드리는 예배이다. 루터는 어떠한 사람이 진지하게 그리스도인이 되기를 갈망하여, 어느
집에서 자기 이름을 등록하고, 그 집에서 만나 성경을 읽고, 세례를 받고, 성찬에 참여함으로 믿음이
자란 후에 교회의 다른 일들을 하도록 했는데, 이는 한 가정에서 말씀과 기도, 사랑에 집중을 다하여
한 사람이 역동적이고, 전인적인 삶을 나누는 공동체의 구성원을 만드는 것에 목적을 두었다. 이는
당시 재세례파가 국가종교에 의해 이단으로 정죄를 당함에도 불구하고, 그들의 소그룹 가운데 전인적
교제와 예배로 삶을 나누고, 함께 하는 모습들이 많은 사람들에게 공감을 얻어 수 많은 개종자들이

76)

Larry Kreider, 「셀그룹 리더십」, 49-53.
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생긴 것에 영향을 받은 것으로 '교회 안의 교회'로 소그룹을 통한 말씀과 예배, 성찬과 교제가 한
개인과 교회의 변화를 촉구하고자 하였다.77 그러나 William A. Beckham 은 Martin Luther 가 자신이
주장하는 새로운 교리를 확장시키기 위해 기존의 가톨릭의 성당 구조를 중심으로 사용했으며 그로
인하여 소그룹 중심의 교회는 크게 발달시키지 못함을 비판하였다. 그는 초대 교회가 가정 교회,
소그룹을 중심으로 영향력을 미친 것과 같은 개혁을 Martin Luther 가 이루지 못한 채 교리를
개혁하는 것에만 그친 것을 비판하였다.78 그러나 성직자가 자신의 뜻에 따라 성경을 해석하여,
일방적으로 성도들에게 자신의 의견에 국한한 성경을 가르치는 것을 넘어서 일반 성도들이 성경의
교리를 이해하고, 하나님의 뜻과 구원의 섭리 등을 이해시킨 것은 오늘날 교회의 성도들이 ‘만인
제사장’으로 하나님의 자녀로 교회를 섬기고, 세상을 섬기는 뜻을 펼치게 한 것에 큰 의미가 있다.

(4) Philipp Jakob Spener 경건주의
루터의 종교개혁을 보완하여 진정한 교회 개혁을 추구하고자 한 경건주의 운동으로 ‘Philipp Jakob

Spener 의 경건주의’가 있다. 그는 신학교 안에서 그리스도인의 헌신과 삶을 강조하는 경건의 모임의
필요성을 느꼈고, 그의 친구들과 함께 프랑크푸르트에서 1780 년 경건모임을 만들었다. 이 모임에서
학생들은 기도 후에 신앙서적의 일정량을 읽고 토론하였으며, 학문적으로 난해한 것은 모두
덮어두고, 오직 신앙을 세우는 데 도움이 되는 대화만을 하는 것으로 규칙을 세웠다. 1675 년부터는
성경만 읽고, 토론하였으며 이 모임을 통하여 서로의 신앙을 세워주고, 목사와 헌신된 평신도들이
교리의 개혁을 배워 삶의 개혁을 이루고자 하는 데 있었다.79 그들은 기존교회를 인정하되 교회
안에서 변화와 갱신을 위한 소그룹 운동을 통해서 경건을 실천하고자 한 것이다. 이는 목장교회에서
추구하는 소그룹 중심의 사역과 일치하며, 무엇보다도 교리의 개혁을 통해 삶의 개혁을 이룩하는
것이 목장교회의 기본 전제 조건과 일치한다.

77)

William A. Beckham, 「제2의 종교개혁」, 터치 코리아 사역팀 역 (서울: NCD, 2002), 168-69.

78)

Ibid., 170.
Ernest F. Stoeffler, 「경건주의 초기역사」, 송인설 역 (서울: 도서출판 솔로몬, 1990), 384.

79)
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(5) John Wesley 의 속회제
박영철은 John Wesley 의 소그룹 사역은 ‘속회제’에 해당하며, 이는 모라비안 교도의 영향을 받은
것으로, 모라비안 교도는 보헤미안의 John Huss 를 따르는 형제들의 신앙을 성장시킨 단체이다.
‘속회제'는 1 명의 지도자와 12 명의 회원으로 구성된 공동체로 매주 한 번씩 모여 서로의 신앙을
권면하고, 가난한 사람을 구제하기 위한 연보도 하였다. John Wesley 는 사도적 제자훈련과 교제가
중심으로, 소그룹 안에서의 연합을 '교회 속의 교회'라 정의하였다. 또한 이 모임의 리더들은 매일
구성원들을 심방하는 개인적 돌봄과 양육을 했다. 이 소그룹의 구성원들에게 가장 중요한 것은
공통된 신앙고백과 상호 간의 책임성에 있었다.80 또한 William A. Beckham 은 감리교가 속회제를
통하여 30 년 후인 1768 년에 40 개의 속회와 27,341 명의 신자를 배출할 수 있었던 근본적 이유를
'속회모임'이 교회를 구성하는 하나의 소그룹의 성격을 넘어서 주체적인 하나의 핵심적 교회로의
역할을 감당한 것에 있다고 주장하였고81, Larry Kreider 역시 속회제가 매주 가졌던 서로에 대한
책임을 강조하는 데 소홀함으로 감리교의 부흥운동이 쇠퇴되었다고 지적하였다.82

4) 한국의 ‘목장 교회’의 역사
한국의 '소그룹'의 구조는 '여의도순복음교회'에 의해 형성되었다. 여의도순복음교회는 '구역'이라는
조직을 통하여 수직적, 수평적 의사소통을 이룩하고자 하였다. 이는 대형교회이기에 목회자와 성도,
성도와 성도 간의 의사소통에 대한 어려움을 극복하기 위한 구조로 피라미드식으로 짜인 구역을
통하여 여러 작은 조직들이 활발하게 움직여서 작은 교회 못지않은 의사소통이 끊임없이 이루어지는
것을 목표로 하고 있다.83 여의도순복음교회의 구역조직의 가장 큰 핵심은 조직의 구성원은 무조건
12 명 이하로 하며, 매주 그들이 사는 지역에서 모임을 통하여 주님을 예배하고, 함께 기도하며,

80)

박영철, ｢셀교회론｣ (서울: 요단출판사, 2006), 216.

81)

William A. Beckham, 「제2의 종교개혁」, 175.

82)

Larry Kreider, 「셀그룹 리더십」, 129.

83)

기독교 커뮤니케이션포럼, ｢기독교 커뮤니케이션｣ (서울: 예영커뮤니케이션, 2004), 18.
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말씀을 배우고, 무엇보다도 성령의 은사를 경험하는 기적과 신유를 통해 하나님을 경험하도록 한다.
이러한 사역을 'G12 운동'이라 부르며, 이는 '열 두 제자운동'으로 소그룹 중심의 한 ‘구역’이 하나의
독립된 교회이자 공동체로 복음전도의 사명을 가지고, 하나님의 능력을 전파하여, 그 구역을
중심으로 활발한 전도운동을 일으키는 것을 뜻한다.84 조용기는 여의도순복음교회의 이러한 구역
조직을 '소그룹' 혹은 '셀(cell)'이라 표현되었는데, 이는 1978 년에 그가 쓴 '성공적인 구역조직'이라는
책이 영어로 'successful home cell group'로 출판되면서 처음 사용되었다. 여기서 'cell'은 '소그룹',
한국의 '구역조직'을 뜻한다.85 조용기의 책이 영어로 번역되어 출판된 이유는 1970-80 년대 한국의
폭발적 부흥의 원인을 세계 교회 성장 학자들이 찾는 과정에서 여의도순복음교회의 구역조직이
주목을 받게 되었기 때문이다.86 세계 교회 성장 학자들은 교회 성장의 한 대안으로
여의도순복음교회의 구역조직을 선택하였고, 2001 년 Ralph Neighbour 에 의하여 21 세기 부흥의
방법이자 셀목회의 바른 모델로 소개되고, 1986 년 콜롬비아의 MCI 교회의 Cesaz Castellanos 목사가
여의도 순복음 교회에서 열리는 셀교회 세미나에 참석하여 여의도순복음교회의 셀교회로 전환 후
1994 년에서 1999 년까지 48 만명의 성도가 등록되는 부흥을 이룩하면서 더욱 알려지게 되었다.87
그러나 G12 운동은 후에 John Wimber 에 의하여 '신사도운동'으로 변질되었는데, 그는 신약시대의
초자연적 표적과 기사가 오늘날에도 가능하다고 보았으며, 이를 기반으로 한 '능력전도'를
주장하였다. 그가 주장한 '능력전도'는 예수 그리스도께서 항상 기적을 통해 통제 불가능한 사항들을
기사와 이적을 통해 조정하였으며, 오늘날도 이와 같은 성령의 능력을 통하여 복음을 저항하는
사람들의 마음을 무너뜨리고, 예수 그리스도의 복음에 대한 수용성을 높여야 됨을 주장한 것이다.

John Wimber 에게 있어 전도의 다른 이름은 '성령의 능력과 표적, 기사'를 뜻하며, 여러 '치유 사역'이

84)

조용기, ｢희망목회 45년｣ (서울: 교회성장연구소, 2004), 54.

85)

박홍래, ｢셀그룹 셀교회｣ (서울: 서로사랑, 2003), 16.

86)

Ibid., 17.

87)

류영모, ｢G12 셀리더십｣ (서울: 서로사랑, 2004), 84.
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반드시 전도에 수반되어야 함을 뜻한다.88
김호식은 John Wimber 의 '능력치유'의 이단성에 대하여 다음과 같이 지적하였다. 첫째, John

Wimber 의 사상은 예수 그리스도의 지상 사역의 핵심을 치유 사역으로 곡해하도록 만들었으며,
성경의 모든 관점을 치유에 국한시키고 있다. 둘째, John Wimber 는 성경 역시 치유 사역을 위한
도구로 이해하였고, 성경에 나타난 기도의 방식대로 기도해도 치유의 기적이 일어나지 않을 때에는
여러 학파의 지도자들이 주장한 다양한 신유 신학과 실천 방안들을 모색함으로 성경이 우선시되어야
할 신학의 기초를 치유의 상황을 앞세워 왜곡시켰다.89
김호식의 의견처럼 G12 운동이 성령의 능력으로 말씀을 배우고, 말씀대로 제자를 세우는 본질이
‘신사도운동’이라는 잘못된 방향으로 변질되어, 교회의 정체성인 ‘성경’을 왜곡했다면, 48 만명 이상의
새신자들이 생겨났다고 할지라도 그 결과는 잘못된 것이라고 생각한다. 그러나 G12 운동의 출발은
지극히 성경적이었으며, 세계적인 부흥의 결과를 가져온 것은 사실이다.
한국의 목장교회는 미국 휴스턴 서울침례교회 최영기 목사를 중심으로 시작되어 교포 사회에서
반향을 일으켰으며, 경기도 일산 화평교회, 지구촌교회로 확산되었다. 더 나아가 서울 사랑의 교회는
1978 년 옥한흠 목사를 중심으로 소그룹 제자훈련을 통한 목장교회로의 전환을 통하여 성공하였고,
서울시 동대문구 이문동에 소재하는 이재철 목사의 '열린문교회'도 1992 년 성북구 창동의 지하
25 평의 건물에서 시작하여, 98 년도에 동대문구로 이전, 확장하였다. 이재철 목사는 2000 년
4 월부터 목장교회를 시작하여 성장했으며, 서울시 중랑구 면목동의 '동부교회'는 1995 년 박성일
목사를 중심으로 목장교회로의 전환을 추구하였다. 박성일은 목장교회의 관계전도를 통하여 실제적인
그리스도인의 삶을 보여주는 삶의 전도가 최고의 전도 방법이라 주장하였다.90 한국의 목장교회의
관계전도를 통해 성장한 교회의 실제적인 훈련과 사례는 3 장을 통하여 자세히 언급할 것이다.

88)

John Wimber, 「능력전도」 이재범 역, (서울: 나단, 2007), 44-5.

89)

김호식, 「성령론 계속되는 그리스도의 사역」 (서울: 한국크리스천문학가협회, 1998), 284.

90)

이의용, 「세상에는 이런 교회도 있다」 (서울: 시대의창, 2004), 147-9.
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5) 목장교회의 기능
사도행전 2 장 42-27 말씀은 사도행전 당시의 예루살렘 교회가 교회 안의 가정교회의 형태로
하나의 독립된 교회로서의 핵심적 기능들을 수반하였음을 언급한다. 이를 근거로 박승로는
목장교회의 기능을 사도행전 2 장에서 찾을 수 있는 핵심적 5 가지 기능인 예배, 양육과 제자화,
구제와 봉사, 성도의 교제, 전도와 선교로 나눌 수 있다고 했다.91

(1) 예배
예루살렘 교회는 예수님의 승천 후 제자들과 일부 그리스도인들이 마가의 다락방에 모여 오순절을
체험한 이후 사도의 가르침을 받아 교제하고, 떡을 떼며 모이는 가정교회의 형식을
취했다(행 2:1~47). 그들은 날마다 성전에서 또는 집에서 모이기를 즐겨 했는데 그들이 집에서
모이게 된 이유는 예루살렘 교회의 숫자가 날마다 놀라운 숫자로 불어서 더 이상 마가의 다락방에
모여 예배를 드릴 수 없었기 때문이다. 그들은 성전 대신 성도들의 가정집에서 가정교회의 형태로
모여 예배를 드리게 된 것이다.92

Ilion T. Jones 은 예루살렘 교회의 예배를 형성하게 된 가장 큰 원인은 '구약의 성취'이며, 이는 이
땅에 오셔서 약속을 성취하신 메시아를 찬양하고 기뻐하며, 그것을 증거하는 데 의의를 둔 것이라
역설하였다. 그렇기 때문에 초대교회의 예배는 그리스도 중심적이며, 늘 예수 그리스도의 이름이
말씀으로 선포되어지고, 찬양 했다. 또한 주의 만찬 역시 예수 그리스도의 임재와 교제를 나타내는
것이었으며, 세례 또한 에수 그리스도의 이름 안에서 회개하고 돌아오는 모든 자들에게 베풀어지는
것이었다. 다시 말해 예루살렘 교회의 예배는 그리스도 안에서 이루어졌으며, 그를 통하여 계속
이루어질 것에 대한 약속이자 감사하는 찬송의 응답인 것이다.93

91)

박승로, 「가정교회가 교회가 교회를 살린다」 (서울: 기독출판 에벤에셀, 2004), 45.

92)

Ilion T. Jones. , 「복음적 예배의 이해」, 정장복 역 (서울: 한국장로교출판사, 1995), 88.

93)

Ibid., 94.
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(2) 양육과 제자화
예루살렘 교회는 사도중심의 교회였다. 사도들은 교회의 성장과정에 큰 역할을 했을 뿐 아니라
초대 기독교인들에게 많은 가르침을 주었다.94 초대교회는 사도들로부터 말씀에 대한 가르침을
받음으로써 하나님과의 영적 관계를 풍성히 나누었으며(행 2:42), 초기의 회심자들은 사도들에게
가르침을 받는 일에 힘썼다. 사도들의 가르침은 무엇보다도 그들이 예수님과 동행하면서 보고 들은
것들을 증인으로서 전달하는 것이었다.95
베드로의 설교를 통해서 사도들의 가르침을 예측해 보면, 예수의 생활과 죽음, 부활, 승천 그리고
예수님께서 축복의 메시아 시대를 도래 시킨 분이라는 사실일 것이다.96 예루살렘 교회는 이러한
사도들의 가르침에 대해 열심히 배우고, 준행하였다. 그로 인하여 초대교회는 하나님의 말씀이
왕성해서 제자의 수가 심히 많아지고, 허다한 제사장의 무리까지 복음을 받아드리게 되었다(행 6:7).
사도들은 날마다 성전과 가정교회에 예수를 그리스도로 가르치고 전도하는 일을 그치지
않았다(행 5:42). 이로 말미암아 개종자들은 배움에 대한 갈망과 사도들에 의해 소유된 정보의
충분한 축적이 이루어졌을 것이며, 바나바와 같은 사람은 교사로 부름을 받아 안디옥교회를 돕기
위해 파송되어졌다(행 13:1). 이와 같이 예루살렘 교회는 사도들을 중심으로 활발한 양육과 제자화가
이루어졌으며, 많은 교회의 지도자들이 복음을 전하는 예수님의 제자로 세워졌을 것이다97

(3) 구제와 봉사
예루살렘 교회는 모든 물건을 공동으로 소유하고, 재산과 물건을 팔아 모든 사람에게 필요에 따라
나누어 주었다. 그들은 마음이 하나가 되어 자신의 밭, 집을 팔아 사도들의 발 앞에 두었고 이를 각
사람들이 서로 나눔으로 그들 중에는 가난한 사람이 없었다(행 4:32~37). 또한 구제의 불균형을

94)

E. F. Harrison, 「사도교회의 역사와 성장」, 신성수 역 (서울: 기독교문서선교회, 1980), 323.

95)

이재범, 「어떻게 선교하는 교회가 될 것인가?」 (서울: 보이스사, 1992), 34.

96)

George E. Ladd, 「신약신학」, 이한수 역 (서울: 대한기독교출판사, 1984), 391.

97)

Ibid., 405.
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시정하기 위해 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 일곱 사람을 택하여 전담하도록 하였다(행 6:3).
또한 유대의 형제들이 흉년이 들었을 때, 안디옥 교회는 바나바와 사도를 통하여 예루살렘 교회의
장로들에게 부조를 전달하여 도움을 주었다(행 11:28~30).

Michael Green 은 안디옥 교회가 예루살렘으로부터 온 낯선 선지자 아가보가 천하에 큰 흉년이 들
것을 예언한 후에 예언대로 흉년이 들었을 때, 박해로 인해 쫓겨난 피난민들이 세운 안디옥 교회가
자신들의 어려운 처지에도 불구하고 낯선 선지자의 예언을 의심하지 않고 예루살렘 교회에 도움을
준 것은 예수님의 마음으로 절박한 어려움들을 충족시켜 주기 위한 즉각적이고 가장 너그러운
배려였다고 한다. 또한 안디옥 교회의 이와 같은 구제는 하나의 의무가 아닌 그리스도 안에 있는
모든 자들의 복스러운 특권이라는 사실을 앎으로써 나올 수 있는 사랑의 실천이자 행함이라
설명하였다.98

(4) 성도의 교제
예루살렘 교회의 교제에 대해 Ron Nicholas 는 다음과 같이 언급하였다. "그리스도인의 공동체
의식은 단순히 주관적 소속감 같은 것만은 아니다. 가정에서 가족에 대하여 갖는 마땅한 의무,
사랑의 헌신과 같은 감정에 가깝다. 주변의 타락한 환경 가운데 구원하고, 삶을 변화시켜 나가는
가장 효과적인 그리스도의 모임에 들어오게 하신 하나님의 역사를 체험하고 서로를 헌신함을
출발되는 공동체인 것이다. 이러한 공동체는 성도로 하여금 사랑으로 연합하게 되고, 온전한
백성으로 세워지게 한다. 또한 서로의 부족함을 나누고 죄와 허물을 고백하며 서로에게 관심을
가지고 격려함을 시작으로 다른 사람의 말을 들어주고, 서로를 위해 중보의 기도를 할 때 가능한
것이다.99" 초대교회는 떡을 떼며 나눔으로 성도 간의 교제를 실천하였다. 갈라디아 3 장 33 절의
"유대인이나 헬라인이나 종이나 자유자나 남자나 여자나 할 것 없이 다 그리스도 안에서
하나이니라"는 말씀의 공동체로 초대교회는 모든 사회적 범주를 넘어 모든 차별을 제거하였으며,

98
99)

)

Michael Green, 「현대 전도학」, 박영효 역 (서울: 기독교문서선교회, 1994), 122.
Ron Nicholas, 「소그룹운동과 교회성장」, 신재규 역 (서울: 한국기독학생출판부, 1993), 29.
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모든 사람들이 평등하게 하나 되어 완전한 정신적, 물질적 교제가 이루어졌다. 한 식구로서 모든
물건을 통용하였고, '떡을 떼며' 교제하였다.100 '떡을 떼며'는 일정한 식사 후 '주님의
만찬(성만찬)'이라 보기도 하고, 초대교회 공동체의 공동식사로 보기도 한다.101 Bruce 는 '떡을 떼는
것'을 단순히 성만찬만을 뜻하는 것이 아닌 애찬과 보통식사를 겸한 것으로 보기도 하였다.102 또한
‘사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰는(행 2:42)’ 공동체였다.

William Barclay 는 당시 초대교회의 성도들은 자신들의 힘으로 세상을 대항할 수 없었으며 또한
그렇게 할 필요가 없다고 생각했기 때문에 사람들에게 먼저 말하기 앞서 하나님께 말했고, 세상으로
나가기 전에 하나님께 먼저 나아갔으며, 하나님을 먼저 만남으로 세상의 문제들을 대처할 수 있다고
언급하였다.103 그들은 "함께 모여 한 마음으로(행 1:14, 행 2:46, 행 4:24)" 기도하고, 늘 사도들의
가르침 안에서 교제하는 공동체였던 것이다.

(5) 전도와 선교
예루살렘 교회의 전도와 선교는 사도들이 담대히 주 예수그리스도의 십자가 죽음과 부활을
증거하는 교회였다. 초대교회 교인들은 성령충만 했으며, 서로의 필요에 따라 물질을 공유했다. 뿐만
아니라 안디옥 교회는 이방인 교회 최초로 바울과 바나바를 선교사로 파송했고, 사도바울은 혼자가
아닌 실라, 디모데, 누가와 같은 선교팀을 구성하여 효율적인 조직체계를 구성하였다. 무엇보다도
바울의 선교에 있어 초대교회의 교제가 이루어지던 많은 가정교회들은 결속력 있는 새로운 지체들을
위한 그룹이 되었을 뿐 아니라 다른 가정과 주변 이웃에 복음을 전하는 중요한 선교본부가
되었다.104 초대교회 성도들은 "온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게

100)
101)

이상근, 「신약주해 사도행전」, (대구: 성동사, 1991), 60.

A.T. Robertson, 「신약 원어 대 해설3 사도행전」, 요단출판사 역 (서울: 요단출판사 1984), 66.

102)

이상근, 「신약주해 사도행전」, 60.

103)

William Barclay, 「사도행전」, 정혁조 역 (서울: 기독교문사, 1979), 50.

104)

Ron Nicholas, 「소그룹 운동과 교회성장」, 신재규 역 (서울: 한국기독학생출판부, 1993), 144-45.
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하시니라(행 2:47)"는 말씀을 근거로 볼 때, 도덕적으로 불신자들에게 본이 될 뿐만 아니라 그들에게
놀랄만한 사랑을 실천함으로 존경받고, 복음의 증인된 삶을 살아가는 믿음과 행함이 일치하였다.105
또한 안디옥 교회는 예루살렘에서 스데반 집사가 순교한 이후 극심한 박해를 받은 사람들이
안디옥으로 와서 숨어 지내는 가운데 세워진 교회이다. 핍박을 피해서 안디옥으로 온 사람들이
안디옥에 교회를 세웠고, 스데반의 순교로 흩어진 많은 자들은 베니게, 구브로에까지 복음을
전하였다(행 11:19). 또한 이재범은 기록은 없으나 많은 무명의 기독교인들이 먼 대륙과 해양을 건너
지중해 여러 나라에까지 복음을 전했을 것이라 주장한다. 또한 안디옥 교회의 성도들은 매우
소수였고, 가난했으며 교육을 받지 못했을 것이다. 그런 가운데 인종, 계급, 정치 문제 등 그들이
직면한 많은 문제 가운데서도 선교적 사명을 감당하기 위해 기꺼이 고난을 당했다. 그로 인하여
안디옥 교회는 이방선교의 중심센터로 발전할 수 있었던 것이다. 교회가 복음을 전파하는 사역의
중심은 분명 교회 전체가 추구해야 하는 목적성이고, 이는 목회자의 일방적인 가르침과 섬김으로는
한계가 있다. 모든 성도들이 힘을 합치고, 뜻을 함께 해서 교회의 목적성인 ‘복음 전파’의 사명을
감당해야 함을 안디옥 교회를 통해 알 수 있는 것이다.

3. 목장교회의 관계전도에 관한 이론적 근거
1) 관계의 정의
'관계'란 헬라어로 '오이코스(Oikos)'이다. 이는 기본적으로 '집' 또는 '거처'를 의미하며 넓은 의미로
동굴, 성전, 궁전, 무덤까지 내포하고 있다. 구약에서 '관계'를 뜻하는 ‘오이코스’는 '바이트'로 '집'에
해당되지만, 하나님과 함께 쓰일 때에는 '성소'의 뜻이 된다. 이는 마가복음 2 장 26 절에 사용된
'하나님의 전'과 11 장 17 절에 나타난 '만민이 기도하는 집'에서 ‘오이코스’가 사용된 것과 같은
맥락이다.106 또한 히브리서 3 장 1 절에서 모세가 '하나님의 온 집의 충성스러운 종'이었다는 언급
가운데 사용된 '하나님의 온 집'에 해당되는 어휘이다. 히브리서 기자는 히브리서 3 장 5 절에서

105)

Kan, J. Herbert, 「선교신학의 성서적 기초」, 이재범 역 (서울: 나단, 1992), 38-9.

106)

Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, 「킷텔 신약원어」, 번역위원회 역 (서울: 요단출판사, 1986), 756.
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모세를 '하나님의 온 집의 종'으로 설명하였고, 하나님은 '집을 지으신 이로 만물을 지으신 이'로
소개하였다.107 또한 히브리서 3 장 6 절에서는 그리스도를 '하나님의 집을 맡은 아들'이시며, 우리는
소망과 확신, 자랑을 끝까지 굳게 잡아 그의 집이 되어야 함을 주장하였다. 이는 '오이코스'가 가족,
집의 개념을 넘어서 '하나님의 전'을 뜻함과 동시에 더 나아가 그것을 굳건히 지켜야 하는 '공동체'의
의미로 사용되었음을 의미한다108. 또한 디모데전서 3 장 15 절에서의 '하나님의 집'과 베드로전서
4 장 17 절에서 '하나님의 집’에서 사용되었음을 고려했을 때, 근본적으로 '오이코스'는 '하나님의
집'이라는 지시적 개념을 넘어서 '온 교회', '온 성도', '공동체'를 뜻하고 있다.109 초대교회는 가정과
집에서 모임을 가졌다. 집은 교제를 의미하고, 모임의 장소를 뜻하기도 하였다. 사도행전 2 장
46 절에 의하면 초대교회의 성도들은 집에서 떡을 떼었고, 한 집의 어른의 회개는 그의 온 가족을
믿음으로 인도했으며(행 16:15), 감독은 자신의 집을 잘 다스려야 했다(딤전 3:12). 이를 근거로 하여,

Tom Wolf 는 '오이코스'란 말을 설명하는 데 있어 가족제도나 사회제도 안에서 어떠한 공통적 관계를
맺는 것까지 확장시켜야 함을 주장하였다. 그는 사도행전 10 장의 고넬료 가정, 빌립보 감옥의 간수
집안, 출애굽기 20 장 10 절에서 언급한 십계명 중 4 계명 가운데 언급하는 종들이나 객들로 항상 그
집에 함께 거주하는 사람들의 의미까지 내포한다고 설명하였다.110
정리하면, ‘오이코스'는 단순히 '가족', '집'의 개념을 기본적으로 가지고 있으며, 하나님과 함께
사용되었을 때에는 '하나님의 전', '성전'을 뜻하기도 하였다. 이는 디모데전서 3 장 과 베드로전서
4 장에서 '성전을 구성하는 공동체', '믿음의 공동체'의 ‘가족제도나 사회제도 안에 어떤 공통적인
관계를 맺는 의미적 차원'으로 확대되며, 더 나아가 가족제도, 사회제도 안에서 어떠한 공통적
관계를 맺는 것 역시 포함한다. 이는 하나님과 사람의 관계, 성도와 성도 간의 관계, 성도와

107)

Ibid., 767.

108)

Stambaugh, John E, 「초기 기독교의 사회세계 」, 윤철원 역 (서울: 한국신학연구소, 2000), 168.

109)

Ibid., 232.

110)

Ibid., 236-37.

41

세상(사회제도)와의 관계로 정의되는 것이다.111 이는 교회가 일방적이고, 독단적인 집단이 아닌 교회
안에서도 성도와 하나님의 관계를 기본으로 하여, 성도와 성도의 관계, 성도와 세상과의 관계로
사회적 책임을 가지고, 섬겨야 함을 의미한다고 볼 수 있다.

2) 하나님과 사람의 관계(Oikos)
(1) 구약에서의 하나님과 사람의 관계(Oikos)
배재민은 구약에서 하나님과 인간의 관계는 오직 '제사'를 통해서만 형성되었다고 했다. 성경에
있어 제사의 의미는 '하나님 앞에서의 인간의 태도'를 가리키는 것으로 인간이 하나님에 대한 봉헌의
의무를 제사를 통하여 표현하고, 하나님에 대한 인간의 특별한 관계를 가시적으로 표현한 것이 바로
제사이다. 이는 하나님의 백성들이 하나님 앞에서의 신앙고백을 제사를 통하여 표현한 것이며, 이를
통하여 하나님께서 자신의 백성들에게 응답해 주시는 행위가 바로 제사인 것이다. 이스라엘 백성들은
오직 제사를 통해서만 하나님 앞에 나아올 수 있었으며, 율법이 정한 제사의 형식에 맞추어 하나님
앞에 나아 옴으로써 인간이 날 때부터 가지고 있던 죄가 가리워지고, 하나님의 백성으로 하나님과
바른 관계를 이룩할 수 있음을 의미한다.112
원용국은 구약 제사의 시작은 하나님께서 에덴에서 범죄한 아담과 하와에게 주신 '가죽옷(창 3:2021)'에서 기원한다고 했다. 하나님께서 아담과 하와에게 주셨던 '가죽옷'은 구약제사에 있어 가장
중요한 제물을 의미하며, 이는 하나님의 백성이 하나님께 드리는 것으로 제물을 통한 제사만이
범죄한 하나님의 백성이 하나님께로 나아갈 수 있는 법적인 길을 제시한다. 즉, 희생제사에서 죄로
죽어야 할 인간의 생명을 대신할 ‘속죄물의 피흘림’만이 죄를 범한 인간이 죽음의 영역을 떠나
생명과 거룩의 근원이신 하나님께로 나아갈 수 있는 단 하나의 방법인 것이다.113 아담과 하와는
하나님 앞에 범죄한 이후 자신들의 인위적인 힘을 빌려 '무화과 잎의 옷'으로 자신들의 부끄러움을

111)

Ibid., 248-50.

112)

배제민, 「새로운 형태의 구약연구」, (서울: 총신대, 1982), 186.

113)

원용국, 「최신 성서 고고학 구약편 」 (서울: 호석출판사, 2017), 3.
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가리고자 하였다. 그러나 하나님께서는 그들의 허물을 완전히 가릴 수 없는 '무화과 잎의 옷'을
대신하여 짐승을 잡아서 만든 '가죽옷'을 입히심으로 인간의 죄로 인한 두려움과 부끄러움을
제거하여 주셨다.114 이러한 점에서 구약제사는 하나님을 섬겨 하나님으로부터 축복이나 유익을 얻는
것을 목적으로 두는 것이 아닌 제사 드리는 자가 예물을 매체로 하여 제사를 통해서만 하나님과
교제할 수 있다는 점과 희생제물의 피를 통하여 생명을 강조하고 있다는 특성을 지니고 있으며,
이러한 구약의 모든 제사의 기본 개념은 '희생 제물을 통한 속죄의 개념'이라 정의할 수 있는
것이다.115
정리하면, 구약에서 하나님과 사람의 관계는 오직 희생 제사를 통한 속죄의 개념으로 성립 되었고,
하나님과 사람 사이를 가로 막고 있는 죄에 대한 해결책이 오직 짐승의 희생으로만 가능했다.

(2) 신약에서의 하나님과 사람의 관계(Oikos)
예수님께서는 백 마리 양을 소유했던 어느 목자가 한 마리의 양을 찾으러 다니는 비유(마 18:1214)와 열 드라크마 중 잃은 한 드라크마를 찾으신 비유(눅 15:8-10), 두 아들 중 집 나간 탕자에서
모든 것을 다 잃은 한 영혼에 관심을 두셨다(눅 15:11~24). 예수님께서는 사람의 무리를 귀중히
여기시는 것이 아닌 한 개인을 귀중히 여기신 것이다.

David. Howard 는 "예수님께서는 군중을 보시고 연민을 느끼셨으나 그들 가운데서도 그 무리를
구성하고 있는 각 개인에게서 결코 시선을 떼지 않으셨다. 각 개인과 상관없이 큰 무리만을 염두에
두는 오류를 범하기는 쉬운 일이다. 그러나 예수님의 지상 사역에 있어 가장 은혜롭고 감사한 것은
한 개인과의 진정한 관계와 전도의 모범을 보이신 것에 있다. 예수님의 지상명령인 전도에 대한
고민은 그 것에서부터 시작되어야 한다"라고 언급하였다.116
박형룡은 요한복음 1 장 43~51 절에서 예수님께서 제자들을 세우시는 과정에 있어 가장 중요하고,

114)

Ibid., 6-7.

115)

박윤선, 「성경주석 레위기 」 (서울: 영음사, 1979), 38.

116)

David. Howard, 「그리스도의 지상명령 」, 김경신 역 (서울: 기독교문서선교회, 1900) 40.
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두드러지게 반복되는 단어로 '찾다'를 들었다. 그는 그리스도께서 사람을 찾아 다니시고, 잃어버린
사람을 찾아 그들에게 구원을 주시기를 원했다는 것에 집중하여, 모든 전도의 시작점은 한 개인이
예수님을 만나는 것에서부터 시작되어야 함을 역설하였다.117
강문석, 이주영 역시 주님께서 제자들을 만나는 것은 집단적으로 얻어진 것이 아닌 한 사람 씩
개인적인 관계 형성을 통하여 얻으신 것이라 설명하였다.118
예수님께서는 100 마리의 양보다 길 잃은 한 마리 양을 찾으셨고, 무리 가운데서도 특별히 도움이
필요한 병자나 영적 갈증에 처한 한 개인을 만나 주셨다. 예수님께서는 특별한 한 개인의 영적인
필요에 따라 개별적 관계를 통해 만나 주셨고, 자신의 제자를 세우는 과정 역시 한 사람, 한 사람을
찾아 주셨다.

3) 성도와 성도 간의 관계(Oikos)
(1) 구약시대의 성도와 성도 간의 관계(Oikos)
구약시대의 교회의 시작은 믿음의 조상이라 일컫는 아브라함으로부터 시작된 형통중심의
'가족공동체'로부터 시작된다. 이 가족공동체는 출애굽의 과정을 거쳐 이스라엘 특유의 선택된
'민족공동체'로 변형, 발전되었다. 출애굽 후에는 제사와 장막, 성전 중심의 '예배공동체'를
형성하였는데 무엇보다도 이스라엘 공동체를 결정한 구심점은 '여호와 신앙'이었다.119

ⅰ) 가족공동체
이스라엘 가정은 대가족으로 여러 세대와 여러 핵가족들이 함께 어울려 살아가는 가정
공동체이다. 가정은 경제공동체임과 동시에 하나님과의 계약 공동체이다. 하나님께서 태초에 인간을
창조하실 때에 "우리가 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고(창 1:26)"라고

117)

박형룡, 「사복음서주해 」 (서울: 합신대학원출판원, 2009), 162.

118)

강문석, 이주영 「개인전도학 」 (서울: 성광문화사, 1982), 41.

119)

John Robert Walmsley Stott , 「현대기독교선교 」, 김명혁 역 (서울: 성광문화사, 1981) 23.
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말씀하셨다. 여기서 우리의 형상, 우리의 모양은 공동체로서 삼위일체 하나님을 뜻하며,
하나님께서는 하나님의 존재 방식인 삼위일체의 공동체적 모습으로 아담과 하와를 만드셨고, 그들
가운데 함께 하셨다.120 후에 아브라함을 중심으로 한 고대 이스라엘의 사회 구조는 씨족 의식의
현저한 특징들에 의해서 개인은 자신의 존재를 오직 지파의 구성원이라는 견지에서만 볼 수 있었고,
개인의 삶과 사고, 행위 모든 부분이 대부분 공동체에 의해 결정되었다. 그들은 유목민이나
반유목민들로 원활한 이동과 자체의 안전을 위해 잘 짜인 사회조직을 형성할 수밖에 없었으며, 집단
내의 사람들끼리 서로 도움을 주고받는 것을 필수적이었다. 또한 이들은 협력하여 이동하면서 새로운
환경에 적응해야 했다. 그러한 가운데 자신들의 정체성을 공통된 조상을 구심으로 하나님을 믿는
신앙을 구축한 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라는 특수한 정체성아래 자신들의
공동체를 긴밀히 응집할 수밖에 없었다.121

ⅱ) 민족공동체
출애굽은 이스라엘의 역사에서 가장 중요한 사건이며, 성경의 저자들은 이스라엘에게 하나님의
섭리와 요구를 상기시킬 때 주로 언급하였다(삿 6:8~10, 삼상 10:17~19, 왕상 9:6~9). 이스라엘은
애굽에서 모진 노동으로 심한 고초를 겪었었고, 그들의 생활은 조상들의 신앙을 고수하지 못한 채
애굽의 문화, 사상에 물들어 있었다. 또한 그들을 통해 하나님께서 하려하는 '하나님 나라의
백성'들에 대한 정체성 역시 부족하였다. 더 나아가 하나님께서 통치하시는 '신정 정치의 구현'에
대한 의식마저 부족하였다. 그들에게 출애굽의 강력한 동기는 '젖과 꿀이 흐르는 자유로운 땅에 대한
동경'뿐이었다. 이러한 이스라엘 백성들의 연약함에도 불구하고 하나님께서는 전지전능한 능력과
기사로 그들을 인도하여 출애굽 시키셨다. 출애굽 후에 하나님께서는 스스로 이스라엘의 하나님이
되시겠다는 계약을 체결하셨고, 이런 하나님의 선택으로 시작된 관계는 이스라엘을 지탱해주는

120)

정중호, 「레위기-만남과 나눔의 장 」 (서울: 한들출판사, 1999) 296.

121)

Ibid., 398.
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소망이 되고, 궁극적으로 이스라엘의 기본적인 신조가 된다.122 그러나 출애굽 후에도 '젖과 꿀이
흐르는 땅에 대한 소망'은 이루어지지 않았다. 오히려 그들은 애굽보다 더 힘든 광야생활을 겪었고,
수많은 환난과 어려움을 통하여 단련을 받고, 하나님의 구원하심을 확신하게 되며 언제나 자신의
백성과 함께 동행하시는 하나님을 경험하게 된다. 출애굽을 통한 신앙의 성장을 경험하게 된
이스라엘 백성들은 '야훼 신앙'을 가진 하나의 '민족공동체'를 형성할 수 있었다. 이스라엘 백성들은
출애굽 사건을 통해서 하나님의 민족을 형성하게 되었고, '모든 미래를 위한 보증과 야훼의
구원의지의 파기될 수 없는 담보' 다시 말해 '시련과 어려움 가운데 의지할 수밖에 없었던 신앙의
힘'을 민족적 정서로 두게 된 것이다. 그로 말미암아 이스라엘은 여러 세대를 거듭하며, 역사적
난관에 봉착하는 순간이 올 때에도 출애굽의 하나님을 기억하며, 어려움들을 극복할 수 있었다.123

ⅲ) 예배공동체
출애굽 후 광야에서 유랑 생활을 하던 이스라엘 백성들이 시내산에 머물러 있을 때, 성막을
형성하게 하시고, 제사와 율법을 지키는 공동체로 세우신 '성막 공동체'와 40 년간의 광야생활 후
정복, 정착의 시기가 지나고 다윗을 통한 안정된 국가의 모습을 갖추었을 때 형성된 '성전 공동체'로
분류할 수 있다.124

(ⅰ) 성막 공동체
출애굽 후 광야에서 유랑하던 이스라엘 백성들이 시내산에 머물렀을 때, 하나님께서는 모세를
통하여 친히 설계하신 성막의 건축을 명령하셨다. 성막의 모든 구조와 재료는 오직 하나님의
방법대로 작성되어 모세를 통해 봉헌되었으며, 성막에서 드리는 모든 제사 역시 하나님의 지시로
형성되었다(출 25:9~40). 이렇게 완성된 성막의 제사를 통하여 이스라엘 민족들은 하나님을 만날 수

122)
123)
124)

Ibid., 412.

Gerhard von Rad ,「구약성서신학3 」, 허혁 역 (서울: 분도출판사, 1976), 182.
박윤선, 「성경신학 」 (서울: 영음사, 2011), 29.
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있었고, 잊고 살았던 치유와 예배, 하나님 백성의로의 정체성을 되찾을 수 있게 되었다.125
하나님께서는 성막을 통하여 하나님의 거룩하심을 나타내시고, 동시에 인간의 죄성을 가르치시고,
죄인으로 구원에 이르는 유일한 길을 제시하고자 하였다.126 즉 성막은 구약 이스라엘 백성을 향한
하나님의 준비된 계획으로 죄악으로 멀어졌던 하나님과 피조물 사이에 하나님께서 성막의 제사를
통하여 죄악을 치유하시고, 하나님께서 친히 백성들 사이에 임재 하시어 그들과의 관계를 확립하시고
인간과 교제하시기 위한 처소인 것이다.127 정리하면, 성막은 주님께서 이스라엘 중에 거하시는
거룩한 장소로 하나님과 모세 그리고 모세와 백성이 만나고 함께 걷는 '회합(만남)과 동행의 자리'를
상징하는 것이다.
하나님께서 이스라엘 가운데 거하시는 성소가 완성되었을 때, "구름이 회막에 덮이고 여호와의
영광이 성막에 충만하였다(출 40;34)"고 성경은 기록하고 있다. 그로 인하여 모세는 감히 성막에
들어갈 수 없었다. 하나님께서는 지금까지 그의 백성들과 함께 임재 하시면서 그들을 광야로
인도하고 보호하셨던 구름이(출 13:21~22) 이제는 성막 가운데 이스라엘 자녀들의 진중에 머무는
동안 함께 머무는 것이다. 그 구름이 다시 하늘로 올라갈 때, 이스라엘 백성들은 진지를 거두어 다시
앞으로 행진하였고, 모든 것이 하나님과 동행하심을 뜻하고, 하나님과 함께 거류하게 됨을 뜻하는
하나님의 백성에 대한 표식이 바로 성막인 것이다.128 이스라엘 백성은 성막을 중심으로 한 신정정치
국가였으며 성막은 무엇보다도 하나님의 법궤를 모시는 곳으로 솔로몬이 성전을 건축할 때까지
이스라엘의 영적 생활의 중심지로 최대의 가치가 있는 곳이다.129

(ⅱ) 성전 공동체
이스라엘의 역사는 성막의 역사 곧 성전의 역사라 해도 지나치지 않다. 성전의 파괴와 함께

125)

김정우, 「구약통전 상 」 (서울: 이레서원, 2002), 562.

126)

박윤선, 「성경신학」, 27.

127)

Ibid., 33.

128)

Keil. C. F. and Delitzsch F. 「구약주석-출애굽기」, 김득중 역 (서울: 기독교문화사, 1987), 401.

129)

Ibid., 418.
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이스라엘의 정치적 멸망이 있었고, 성전의 재건과 함께 이스라엘의 부흥이 있었기 때문이다.130
40 년간의 광야생활 후 정복과 정착의 시기가 지나고 다윗을 통해 안정된 국가로서의 모습을
갖추었을 때, 하나님의 성전도 예루살렘에 자리잡게 되었다. 그로 인하여 예루살렘은 정치, 종교의
중심지가 되었다. 성전 건축은 애굽에서 나온 지 489 년(솔로몬 즉위 4 년)만에 기초를 놓고 7 년에
걸쳐 완성되었다(왕상 6:28). 다윗이 하나님께서 주신 설계대로 지어졌으며 성막의 양식에 따라
지어졌으며 성막의 의미 역시 조금도 변함없이 옮겨졌다. 또한 성막에서의 백성들의 봉사도 그대로
시행되었다(왕상 8:10-11, 대하 5:14). 하나님께서는 솔로몬의 봉헌식에서도 구름 가운데
임재하셨다(왕상 8:10-11). 성전은 형태에 있어서는 성막의 종교적 요소들을 흡수하였고, 법궤를
성전 중심에 안치했기 때문에 성막의 연속성을 지니고 있다. 성전은 제사의 장소로서 중보의
매개체인 하나님과 죄 된 인간의 접촉점을 하였고, 번제와 소제, 속죄제와 속건제, 화목제가
드려졌다.131 그러나 솔로몬 시대의 화려한 성전은 이스라엘이 부유해지고, 정치적으로 안정됨에 따라
타락함으로 본래의 의미를 잊어버리게 된다. 결국 하나님의 심판으로 이스라엘은 솔로몬 이후 분열과
함께 예루살렘은 폐허가 되어버렸다. 그 후에 포로시대로 접어들면서 성전도 사라지게 되고,
포로시대에 활약하던 선지자들을 통하여 성전의 개념이 새롭게 전개된다. 유대인 중에서 가장 고명한
자들에게 팔레스타인으로 돌아가 예루살렘에 성전을 재건하도록 허락하였다. 아울러 자신의 재물 중
일부를 성전 제사에 헌납하기도 하였다. 이로 말미암아 귀환하는 포로들의 무리 중에는 선지자 학개,
스가랴, 말라기가 포함되어 있었다. 학개는 솔로몬의 성전에 있던 것보다 더 큰 제단의 설계도를
보여주는 임무를 맡았으며, 스가랴는 백성들에게 제단의 정확한 위치를 알려주어야 했다. 말라기는
백성들을 가르쳐서 성전의 완성 이전에라도 성소에서 희생제사를 드릴 수 있도록 하였다.132 그 후
여호사닥의 아들 예수아와 여호야긴의 손자로 보이는 스룹바벨이라고 불리는 인물의 지도 아래
귀환자들은 제단을 건설했고, 성전 재건축을 시작했다(스 3:8-14). 이 과정에서 사마리아인들이

130)

Geerhardus Vos, 「성경신학」, 원광연 역 (서울: 크리스트 다이제스트, 1997), 168.

131)

박윤선, 「성경신학」, 39.

132)

Lewis Ginsberg, 「성경의 전설들 」, 박문재 역 (경기: 현대지성사, 2002), 925-26.
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스룹바벨을 찾아와 함께 성전 건축을 할 수 있도록 요청했으나, 제사장 예수아와 스룹바벨은 "우리
하나님의 전을 건축하는 데 너희는 우리와 상관이 없느니라(스 4:3)"라고 말하며 돌려보냈다.
포로생활 동안에 정체성을 보존했던 유다인들은 그들의 전통성은 하나님께로부터 부여받은 권리임을
주장하였고, 516 년 성전 재건축이 완료되면서 이와 같은 유대인들의 정통성은 '제 2 성전 유대교
시대'의 공동체를 완성시켰다.133

(2) 신약시대의 성도와 성도 간의 관계(Oikos)
(1) 초대교회의 성도와 성도 간의 관계
예수님께서 십자가로 인간의 죄의 문제를 해결하셨을 때, 휘장이 찢기고, 성령께서 친히 마가의
다락방에 모인 여러 사람들에게 임하신 것을 시작으로 예루살렘 교회가 형성되었다. 교회는
'그리스도의 죽음과 부활을 믿는 사람들의 모임'이며 교회를 통하여 그리스도와 성도 간의 교제는
물론 성도와 성도 간의 교회가 이루어진다. 다시 말해, 교회는 믿음의 사람들의 유기적인 교제
공동체이며, 복음을 믿고, 고백하는 사람들이 사랑으로 교제하며, 그 사랑의 교제를 통하여 형성되는
것이다.134 또한 교회는 그리스도의 몸으로서 교회의 머리 되신 예수님의 말씀에 순종하여 움직이는
한 지체, 한 지체의 모임이다(고전 12:27). 다시 말해, 모든 성도는 예수님의 몸을 구성하며, 서로를
돌보고, 실천적이고 구체적인 섬김이 있어야 한다. 물질적 도움을 줄 수도 있고, 위로와 용기, 권면의
말을 줄 수도 있어야 하며, 무엇보다도 하나님의 진리의 말씀으로 가르쳐야 한다. 사랑의 돌봄을
받고, 말씀을 배우며 믿음은 성장하게 됨으로 성도와 성도의 관계는 교제, 삶의 나눔과 섬김, 양육을
통한 상호간의 돌봄이다
초대교회에서 성도와 성도 간의 관계는 크게 3 가지 교제로 형성되었다.

133)
134)

Geerhardus Vos, 「성경신학」, 170.
Donal G. Miler, 「교회의 본질과 사명 」, 박상중 역 (서울: 대한기독교서회, 1962) 24.
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ⅰ) 식사를 통한 교제
이스라엘 백성들에게 잔치는 간단한 식사로부터 궁중연회에 이르기까지 교제의 보편적 기능을
담당해왔다. 이와 같은 문화적 상황에 기인하여 사도행전 2 장 46 절에서 성도들은 날마다 마음을
같이 하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 서로의
삶을 나누며 교제하였다135.

ⅱ) 재산공유를 통한 교제
초대 예루살렘 교회는 자신의 모든 재산을 교회에 바치고, 서로의 필요에 따라
분배하였다(행 2:44~45). 이와 같은 성도들의 교제는 모두가 하나라는 의식을 물질을 통해
실질적으로 느끼게 되며, 서로가 서로에게 힘을 주는 수단이 되었다136

ⅲ) 영적인 교제
교회는 근본적으로 교회에 속한 각 지체들을 통하여 그 안에 거주하시는 주님의 생명을
표현하도록 계획된 하나의 몸이며, 또한 그 생명을 표현할 수 있도록 성령께서 주신 은사들로
무장되어 있다. 따라서 성도 간의 교제의 본질은 성령을 통해 이루어질 때, 온전하고 강력한 결속을
이루게 된다. 초대교회의 성도들은 사도의 가르침을 받아 교제하였고, 떡을 떼며 기도에
힘썼다(행 2:42). 이는 단순히 인간적 친교가 아닌 말씀에 근거하여, 성령 안에서 그리스도의 한
몸임을 확인하였고, 하나님을 찬미하며 서로를 위해 기도하고, 말씀을 가르치는 영적
교제였다(행 2:46~47).137

135)

윤두혁, 「팔레스틴 풍습의 이모저모 」 (서울: 기독교문사, 1991), 46.

136)

Ray C. Stedman, 「그리스도의 지체 」, 홍성국 역 (서울: 생명의말씀사, 1981), 58-9

137)

Ibid., 65.
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(2) 서신서에서의 성도와 성도 간의 관계
바울은 에베소서 4 장 16 절에서 성도와 성도 간의 관계에 대해 다음과 같이 언급하였다.
"그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고, 상합하여 각 지체의 분량대로 역사
하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라"고 정의하면서 성도들은 서로가
그리스도의 몸을 이루는 하나의 지체로서 관계를 맺는다고 정의하였다. 성도는 그리스도의 몸을
이루는 지체기 때문에 성도와 성도들은 서로 연결되어 있고, 서로 간의 나눔과 교제가 있어야 하며,
다른 성도를 지체로서 섬길 수 있어야 한다. 이것이 교회를 그리스도의 몸으로 이루어 나가는 데
필요한 필수적 요소인 것이다. Ray C. Stedman 는 서신서에 나타난 성도와 성도 간의 관계와 교제를
다음과 같은 임무로 권면하였다. "서로 덕을 세우는 일에 힘써라(롬 14:19)" "서로 받으라(롬 15:17)"
"서로 문안하라(롬 16:16)" "서로 종 노릇 하라(갈 5:13)" "짐을 서로 지라(갈 6:20)", "서로
용납하고(엡 4:2)", "서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하라(엡 4:32)", "시와 찬미와 신령한
노래들로 서로 화답하라(엡 5:19)", "서로 사랑하라(살전 4:9, 벧전 4:8, 요일 3:23, 요이 1:5)", "서로
위로하라(살전 4:18)", "서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며(히 10:24)", "서로 나눠 주기를 잊지
말라(히 13:16)", "죄를 서로 고하며(약 5:16)", "서로 대접하기를 원망 없이 하고(벧전 4:9)", "선한
청지기같이 서로 봉사하라(벧전 4:10)", "서로 겸손으로 허리를 동이라(벧전 5:5)" 이와 같은 서로를
향한 사역이 성도 간의 관계에 대한 본질적 내용인 것이다.138

(3) 성도와 세상(사회구조)과의 관계(Oikos)
ⅰ) 구약의 성도와 세상(사회구조)와의 관계(Oikos)
구약에서 나타난 이스라엘 백성들을 통한 하나님의 구원의 계획은 창세기 12 장 3 절에서
아브라함을 통해 드러난다. "땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라"는 하나님의 말씀에서
이스라엘 백성은 하나님의 구원의 수단으로 선택된 것이며, 이는 제사장의 나라로 모든 족속에게
복의 통로로서의 역할을 하도록 이스라엘 백성들을 택하심에서 시작된다고 볼 수 있다(출 19:5-6,

138)

Ibid., 75-6.
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사 42:6, 사 49:6). 또한 바벨론 포로 시대를 전후하여 선지자를 통한 예언에서 '만방의 빛'으로 땅
끝까지 구원이 미치게 된다는(사 49:6)는 선언 역시 이스라엘 백성을 통한 구원의 보편성을 강조할
뿐 아니라 선교적 이념까지 강조된 것으로 볼 수 있다. 구약에 나타나는 하나님의 백성은 많은
주변의 국가들 속에서 구별된 하나님의 소유이자 하나님과의 계약관계로 맺어져 있다. 하나님께서는
창 12:2~3 에서 아브라함을 통해 하신 약속은 아브라함이 땅의 모든 족속들이 복을 받는 세상의
여러 나라들에 대한 구원의 주체이자 축복의 통로이자 축복을 전하는 수단임을 의미한다.139
하나님의 백성의 이와 같은 세상의 선교적 역할은 출애굽 19:5-6 에도 잘 드러난다. "세계가 다 내게
속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고,
너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라(출 19:5-6)" 이스라엘 백성은
하나님의 소유, 제사장 나라, 거룩한 백성으로서의 확실한 역할이 있으며, 그 역할은 이사야 43 장
20~21 절에 '선택된 하나님의 백성(사 43:20)'에 대한 하나님의 선택과 장래에 베푸실 구원을
증거하는 것으로 하나님을 찬송하게 하는(사 43:21) 목적성을 가지고 있으며, 이 세상에 하나님을
선포하라는 하나님 백성의 선교적 사명에 대해 언급하는 것이다.140 여호수아 2 장 11 절에서 라합은
이스라엘 백성들의 출애굽 소식에 대해 다음과 같이 고백하였다. "우리가 듣자 곧 마음이 녹았고
너희의 연고로 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 여호와는 상천 하지에 하나님이시라" 이와 같은
라합, 이민족의 고백은 이스라엘 백성들의 출애굽 가운데 바다를 가르시고, 구름 기둥으로
인도하시는 하나님께서 친히 이스라엘 백성들의 선교적 사명을 잘 드러낸 것이라 볼 수 있다.141
구약의 이스라엘 백성들은 하나님의 권위와 능력을 통해 출애굽 되었고, 그런 하나님의 능력을
전하는 의무가 있는 거룩한 백성이자 선택받은 제사장의 삶으로 하나님을 전할 의무를 가지고 있는
것이다. 세상은 이스라엘 백성들이 하나님의 능력을 전하는 구원의 대상자였고, 이는 아브라함
때부터 하나님께서 언약하신 ‘모든 백성이 너로 말미암아 복을 받을 것이라(창 12:2)’는 하나님의

139)

김성욱, 「하나님의 백성과 선교」, (서울: 기독교문서선교회, 1998), 65.

140)

Ibid., 79-81.

141)

Ibid., 81-4.
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뜻이 출애굽을 통해서 드러내신 바다를 가르시고, 불기둥과 구름기둥으로 인도하신 하나님의
능력으로 실현된 것이다.

ⅱ) 신약의 성도와 세상(사회구조)와의 관계
에베소서 4 장 11~12 절에서 하나님께서 부르신 하나님의 백성들은 사도, 선지자, 복음 전하는
자, 목사, 교사로 삼으셨는 데, 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며, 그리스도의 몸 된
교회를 세우려 하심에 있다고 말씀하셨다. 이는 전 교회가 영적인 수고를 감당하므로 복음 전파의
사역에 집중해야 하며, 그로 말미암아 교회를 바르게 세우는 일에 전념해야 함을 뜻한다. 이는
하나님의 구속 사역의 마지막 완성을 위해 모든 성도들이 이 세상 가운데 선교적 소명을 가져야
함을 뜻하는 것이다.142 또한 베드로전서 2 장 9 절에서 하나님의 백성은 택하신 족속, 왕 같은
제사장, 거룩한 나라, 하나님의 소유된 백성, 어두운 데서 불러내어 하나님의 기이한 빛에 들어가게
하신 하나님의 아름다운 덕을 선포하게 하는 자로 말씀하셨다. 하나님께서 세상에 복음을 전파하고,
인류를 구원하시고자 하는 하나님의 목적을 위해 하나님께 로부터 택하심을 받은 자들임을 뜻하며,
'왕 같은 제사장'으로 하나님 앞에서 세상을 변호하고, 세상 사람들에게 하나님을 대변하여 하나님의
놀라우신 구원의 뜻을 선포하는 임무를 띠고 있다.143
마지막으로 '아름다운 덕을 선전하게 하려 함'은 하나님의 백성으로 그리스도인이 갖추어야 할
책임감을 드러내고 있다. 그리스도인은 하나님의 거룩하신 성품, 과거의 역사 속에 행하신 전능하심,
무엇보다 죄를 사하시는 구원의 은혜 등을 전할 선교적 사명을 가지고 복음 전파에 힘써야 함을
뜻하고 있는 것이다144

142)

Ibid., 76-80.

143)

라기성, 「교회 갱신과 평신도 운동」, (서울: 장로회신학출판부, 1976) 9.

144)

김성욱, 「하나님의 백성과 선교」, 83.
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4. 전도의 정의
전도는 영어로 'Evangelism'로 이 단어는 헬라어의 'εὐαγγέλιον'에서 유래된 말로 이는 '사자로서
말하다', '사자와 같이 행동하다'를 의미한다. 여기서 사용된 'εὐαγγέλιον'은 주로 중간태로 사용되는
동사이지만, 신약에서 '복음전도'로 사용되었을 때는 능동태나 수동태로 사용되었다. 이 경우
'εὐαγγέλιον'동사는 좋은 소식을 선포하는 데 사용되었고, '사자'는 '승리나 기쁜 사건의 결과를 배나
말을 타고 빨리 달려와서 가져오는 자'를 뜻한다.145
고영민 역시 '전도'는 '복음전파'이며, 이를 가리키는 헬라어는 'κηρύσσω'로 이 단어는 예수
그리스도와 세례요한, 초대교회 ‘복음전도자’들로부터 사용되었다고 설명한다. 마태복음 4 장 23 절에
"예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시고 천국 복음을 전파하셨다"에서
'전파하셨다'의 단어가 바로 'κηρύσσω'이며, 이는 '크게 외치다, 사건을 선포하다, 다가올 사건을
예고하다, 공개적으로 알리다, 넓게 퍼뜨리다'의 의미를 가지는 것을 넘어서 선지자적인 권위로
복음을 널리 알리는 의미가 있다고 설명하였다.146 또한 그는 헬라어 'διδάσκω' 역시 예수 그리스도의
복음전도를 설명할 때, 가장 많이 사용된 단어이며, 이 낱말은 '영적인 진리를 설명하다, 해명하다,
가르치다, 예증하다, 가르치려고 대화를 하다, 알게 하고 확신하게 하다, 이론 및 실제적 지식을
전수하다'의 뜻을 지닌 '양육'의 의미를 포함하고 있다고 설명하였다. 이 단어는 마태복음 4 장
23 절에서 "예수께서 온 갈릴리에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시고 천국 복음을 전파
하셨다"에서 '가르치시고'에 해당되는 단어이다.147 그러나 고영민은 앞의 두 단어보다 '전도'에 가장
가까운 헬라어는 'μαθητής'로 마태복음 28 장 19~20 절에 "너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아
아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게
하라"에서 '제자, 추종자'의 뜻을 지닌 단어이다. 그 중에서도 '제자를 삼으라'는 말은 'μανθάνω'라는
동사형의 단어로 다른 명령형 동사들이 헬라어 원문에서는 모두 분사형으로 쓰이는 것에 비해, 이

145)

이병철, 「성경원어해석대사전 바이블렉스 9.0」 (서울: 브니엘성경연구소, 2013), 84-9.

146)

고영민, 「신약성서헬라어사전」 (서울: 기독교문사, 199), 223-24.

147)

Ibid., 95.
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단어만 유일하게 본동사를 쓰여진 것으로 보아 그리스도인의 궁극적 목표는 '사람을 제자로 만드는
것이며, 그 제자화의 방법이 바로 가라, 세례를 주라, 가르치라에 있다'라고 설명하고 있다. 또한
‘세례를 주고, 가르치라’는 것을 중심으로 보면, 전도는 '불신자를 예수 그리스도의 제자로 삼는 것'을
의미한다.148

John Calvin 은 전도를 '하나님 말씀의 선포'로 보았다. 그는 교회의 가장 중요한 사명은 하나님의
말씀의 선포에 있고, 이는 예수 그리스도를 통하여 하나님이 인간에게 어떤 일을 하셨는가를 새로이
이해함과 더불어 이 사실을 모든 이들에게 선포하는 열망까지도 포함시켰다. 즉 예수님이 메시아로서
이 세상의 구주가 되심을 선포하는 것(행 2:34)이 바로 하나님의 말씀 선포의 구체적 내용이며,
그러므로 교회의 사명은 위탁된 하나님의 말씀을 가르치고, 지키고, 선포하는 것이라 주장하였다.149
위의 내용을 정리하면, '전도'는 '복음전도'와 일맥상통하며, 단순히 입으로만 선포하거나 설득하는
것이 아닌 삶과 선포와 설득과 양육, 제자삼기의 의미를 고루 포괄한 넓은 의미를 가진다.

5. 관계전도의 정의
관계전도는 전도자 주변의 비신자들과 가족과 같은 친밀한 관계를 맺는 것에서 시작된다. 그들과
다양한 방식의 관계망을 형성한 후 자연스럽게 교회로 이끄는 전도방식이다. 이러한 성격
때문에'관계전도'를 '결연전도(Web Movement)'라고도 한다150. 이상만은 관계전도의 기본 출발점은 이
시대의 여러 관계의 위기, 관계상실의 모습들을 보면서 인간관계를 다양하게 개발하고, 각종
커뮤니티에 관심을 갖고 교제권을 넓혀 관계망을 확장하는 교회 내부적인 필요성을 가지고
형성되었다고 했다. 그는 또한 예수님을 비롯하여 성경에 등장한 전도자들 역시 다양한 관계와
관계망을 통하여 복음을 전하였다고 역설하였다. 안드레가 자신의 형제 베드로를 예수님께 데려오고,
사마리아의 수가성 여인이 자신의 마을 공동체의 사람들에게 예수님을 데려오는 것 역시 기본

148)

Ibid., 245.

149)

John Calvin, 「기독교강요 1536 초판」, 양낙홍 역 (서울: 크리스찬 다이제스트사, 1989), 60.

150)

이상만, 「오이코스전도 베이직」 (서울: 오이코스 2010), 102.
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출발점이 바로 '관계'가운데 있는 사람들에게 전한 복음에 있다는 것이다.151 W. Oscar Thompson
역시 전도 대상을 구체적으로 분류한 후, 가능성이 있는 가장 가까운 전도 대상자부터 집중
공략하며, 후에 점진적으로 관계망의 영역을 확대해 전도의 효율성을 높일 것을 주장하였다.
'관계전도'의 성경적 원리는 "너희는 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라(행 1:8)"의 말씀에 있으며,
가까운 곳에서부터 멀리, 가능성이 있는 사람으로부터 점진적인 대상으로까지 확대해 나가는 형태가
사도행전 1 장 8 절의 '땅 끝까지' 복음을 전하는 성경의 실천적 방법이다.

1) 구약에 나타난 관계전도의 모습
이광순은 구약성서는 결코 전도와 무관하지 않으며 오히려 처음부터 끝까지 전도의 정신, 곧
하나님의 인간에 대한 보편적 관심으로 시작되어 구원의 보편성(The universality of salvation)이 구약
전체에 퍼져 있고, 그것을 위한 하나님의 구체적인 활동들이 이스라엘의 선택과 사역이 이사야 43 장
12 절에 이스라엘 백성에 대하여 '너희는 나의 증인'이라는 말씀을 통해 드러난다고 보았다. 이사야
43 장 10~12 절은 이스라엘 백성들을 선택하신 목적이 바로 이방을 향한 하나님의 증인이 되며,
빛이 되게 하시는 데 있으며, 이를 위해 주변의 열강과 여러 강대국들 가운데 하나님의 능력을
나타내셨고, 더 나아가 거룩한 백성들의 모습으로 열방으로부터 칭송받는 빛 된 삶을 원하셨다고
주장하였다.152
이요원은 이사야 49 장 6 절에서 "내가 너로 이방의 빛을 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지
이르게 하리라"는 이사야 42 장 6 절의 "나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 네 손을 잡아 너를
보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니"와 연결되며, 구약성경에 드러난
하나님의 뜻은 이스라엘을 선택해서 그 가운데 관계 맺고 있는 주변의 수많은 민족들에게 복음을
전함에 있다는 것이다. 그러나 이스라엘 백성들은 인종과 민족적 편견으로 복음 전파에 적극적이지
못 하였다. 한 예로 요나가 니느웨로 가서 복음을 전하라는 하나님의 명령을 받고도 배를 타고

151)

Ibid., 108-09.

152)

이광순, 「선교학개론」 (서울: 한국장로교출판사, 1999), 193.

56

도망간 사건은 유대인들이 하나님의 구원의 보편성에 대한 이해가 부족함을 보여주고 있다고
했다.153
그러나 이스라엘 백성들의 이와 같은 편견과는 달리 하나님께서는 이 세상 모든 사람들이 복음을
듣고 구원을 받기를 원하시며, 이는 구약의 아브라함, 그의 가족, 그의 민족, 더 나아가 땅의 모든
족속, 하나님을 경험한 모든 자들과 관계 맺는 모든 영역의 사람들이 복을 받는 것에 있었다.154
이스라엘 백성들을 출애굽 했을 때, 하나님께서 홍해를 가르시고, 여러 기적으로 그들을 이끌어
내신 사건에 대해 기생 라합은 “너희 하나님 여호와는 상천 하지의 하나님이시니라(수 2:11).”라고
고백하였다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 통하여 이방에 하나님의 이름을 전하신 것처럼 오늘날
한국 교회도 한 성도가 독립된 교회로 하나님의 능력과 기적을 전할 수 있는 영향력을 발휘할 수
있어야 하며, ‘목장교회의 관계전도’에서 목회자가 가장 중시해야 할 사항 역시 독립된 교회의 역할을
평신도들이 자신의 위치에서 올바르게 행하도록 지도하는 것에 있다.

2) 신약에 나타난 관계전도의 모습
(1) 예수님의 니고데모 관계 전도(요 3:1~15)
니고데모에 대한 설명은 요 3:1~15, 요 7:50~52, 요 19:39 에 나타나는데 그는 바리세인이자
유대인의 관원이며 선생이었다. 박형룡은 니고데모가 밤에 예수님을 찾아온 것은 하나님의 나라를
대망하고 있었고, 그가 소망한 하나님의 나라에 대한 기대는 지극히 개인적인 것으로 바리새인이자
유대인의 관원인 자신의 충성심에 대한 보상, 축복의 권리로 생각했다. 그 이유는 예수님께서
니고데모에게 하신 말씀으로 예측할 수 있는데, 예수님께서는 니고데모에게 어느 누구도, 그의
민족이 무엇이든 그가 쌓은 경건의 도가 어느 정도이든지 사마리아 여인처럼 낮은 신분의 사람이나,
니고데모처럼 높은 신분의 사람들도 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼 수 없다고

153)

Ibid., 208-11.

154)

민영진, 「성경바로읽기」 (서울: 대한기독교서회 1999), 3.

57

설명하신 것에서 알 수 있다고 설명했다(요 3:5).155 또한 예수님께서 니고데모에게 "내가 네게
거듭나야 하겠다는 말을 기이히 여기지 말라(요 3:7)"는 말씀을 하신 이유 또한 니고데모가 유대주의
사고관으로 율법행위에 의한 구원관념을 가지고 있었기 때문이라고 설명했다. 예수님께서는
니고데모에게 '구원은 하나님의 선물'이며 이는 ‘전적인 하나님의 영역’이라고 설명했는데 이는
'거듭난다'의 뜻이 ‘바람이 임의로 부는 것처럼 오직 하나님의 영역’이므로 니고데모가 자신의 힘으로
해결할 수 있다고 생각하고 예수님께 물었던 "어찌 그러한 일(거듭남)이 있을 수 있나이까?"에 대한
답변이라고 했다. 즉 예수님께서 말씀하신 "너는 거듭나야 한다"의 진정한 뜻은 "어떻게 해서든 네가
스스로 거듭날 수 있도록 손을 써야 한다"의 뜻이 아닌 "성령이 너희 마음속에 위로부터 오는
생명을 심어야 한다 이는 오직 하늘에서 내려온 자, 인자를 믿는 자만이 얻는 영생을 얻게
된다"(요 3:7~17)는 진리에 대한 선포라는 것이다.156
예수님께서는 니고데모가 자신의 종교관, 인생관을 가지고 예수님께 나아왔을 때, 그를
비난하거나 그의 잘못을 지적하지 않으셨다. 오히려 바른 진리를 그가 가지고 있는 지식을 고려하여
그의 영적 상태에 따라 변증적으로 참된 복음을 설명하셨다. 성경은 니고데모의 회심에 대해 정확히
기록하지 않았다. 그러나 그가 후에 공회에서 부당한 비난을 받는 예수님을 변호했고(요 7:50),
십자가상에서 속죄를 완성하신 예수님의 유해를 아리마대 요셉과 함께 장사 지낸
기록(요 19:38~42)을 통해 예수님께서 니고데모라는 한 개인의 인생관에 깊은 관계를 맺고, 복음을
전하셨음을 배울 수 있는 것이다.157

(2) 초대교회의 관계전도
초대 교회의 중요한 사명은 '가정의 복음화'에 있었다. 온 가족이 예수를 믿는 것이 초기 기독교의
가정교회에서 매우 중요한 일로 여겼다. 이는 당시의 생활 구조는 오늘날의 핵가족 구조가 아닌

155)

박형룡, 「사복음서주해」 (서울: 합신대학원출판원, 2009), 162.

156)

김정룡, 「예수님의 방법에 대한 소고」 (부산: 고신대학원논문, 1985), 20-1.

157)

Ibid., 22.
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대가족 중심으로 생산, 분배, 문화활동이 이루어지기 때문에 사회에서 가족 전체가 예수를 믿지
않고는 개인의 신앙이든 교회의 공동체이든 제대로 세워지기 어려웠다. 성경에서 가정 전체가 예수를
믿도록 가족 단위의 세례가 이루지는 사례 역시 그와 같은 이유였다.158 예를 들어, 빌립보에서 사도
바울의 말을 듣고 기독교인이 된 루디아는 모든 가족과 함께 세례를 받았다(행 16:15). 또 빌립보
감옥의 간수도 사도 바울의 전도로 온 가족이 기독교인이 되었다(행 16:34) 조병수는 초대교회의
가정교회는 유대교나 이방의 신전과는 달리 공간의 자유를 분명히 표현하였고, 주변의 가정이나 모든
계층의 사람들에게 쉽게 받아들이는 선교의 촉진에 중요한 영향을 미쳤다고 보았다. 앞서 언급했듯이
대가족 중심의 생산과 분배의 경제 구조로 공공의 작업이나 도움을 주는 것에 있어 가정을 개방하는
것이 우선적인 호의가 되었던 것이다.159 초대교회는 가정교회를 중심으로 가정과 가정과의 관계가
필요한 대가족 중심의 경제 구조를 거점으로 성도들은 이웃에 좋은 관계망을 구축할 수 있었던
것이다.

158)
159)

조병수, 「신약의교회」 (서울: 합신대학원출판원, 2011), 111.

Ibid., 122.

제 3 장
목장교회를 위한 양육과 관계전도 훈련에 관한 교회 사례 연구

본 연구자는 목장교회의 소그룹 양육과 관계전도를 통해 부흥한 교회들로 사랑의 교회, 새들백
교회, 지구촌교회 그리고 서울 장안동의 성복교회에 대해 실행 연구하였다. 이 교회들의 양육과
관계전도의 훈련 양식을 연구함으로 목장교회의 효과적인 관계전도의 사례들에 대해 알아보고,
목장교회의 관계전도가 교회의 부흥과 성장에 어떠한 기여를 할 수 있는가에 대해 연구할 것이다.
사랑의 교회는 한국 최초로 평신도 중심의 cell 을 양육, 훈련시켜 평신도 중심의 ‘관계 전도’를
통하여 부흥, 발전한 교회이며, 한국 기독교의 변질과 세속화를 방지하고, 기존의 목회자 중심의
한국 교회의 상황을 새롭게 개혁 시킨 교회이다. 또한 새들백 교회는 정통적으로 교회가 성도들을
중심으로 사역과 훈련, 말씀을 계획, 수행하는 형식을 벗어나 새들백 교회의 지역과 문화, 특정
계층들을 중심으로 모든 사역을 계획하였다는 점과 교회의 모든 성도들이 자신과 관련된 모든
환경과 사람들을 중심적으로 ‘관계 전도’ 사역을 펼치고, 교회와 협력하여 교회 자체를 새신자를
위한 최적화의 환경으로 운영되었다는 점에서 기존의 교회가 소홀히 했던 영원 구령의 새로운
방안을 제시했다 볼 수 있다. 지구촌교회는 ‘목장교회의 관계전도’를 통하여 부흥, 발전한 교회로
이동원은 2002 년 목장교회의 관계전도를 통하여 1500 여개의 목장과 예비목장, 3000 명 이상으로
성장하였다. 이는 평신도 중심의 관계전도 사역을 중심으로 성장한 교회인 것이다. 성복교회는
2017 년부터 교구와 평신도 중심의 관계전도를 통하여 장안동 지역을 부흥, 성장하도록 노력하고
있다. 또한 성복교회는 기존의 관계전도 중심의 교회들의 사례를 통하여 현재 시행중인 관계전도의
프로그램들을 수정, 발전하고 있는 단계이다. 본 연구자는 성복교회가 ‘목장교회의 관계전도’
프로그램은 바르게 수행하고, 정착하여 성공적인 목회의 방안을 제시하는 것을 논문의 목표로
설정하고 있으며, 그를 위하여 사랑의 교회, 새들백 교회, 지구촌 교회의 ‘관계 전도’ 사례를
연구하였다
59
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1. 사랑의 교회
1) 사랑의 교회 설립 배경
옥한흠은 교회의 주체로서 평신도를 강조하며, 양육의 초점은 ‘제자훈련’에 맞추었다. 그는
평신도들을 하나님의 말씀으로 무장시켜 예수님의 말씀대로 사는 예수님의 제자를 키우는 사역이
교회의 본질임을 주장하였다.160 그는 제자훈련의 최종 목표를 ‘예수 그리스도의 인격과 삶을 본받는
신자의 자아상을 확립하는 것’에 두었으며, 교회 사역의 본질은 ‘진정한 제자를 말씀으로 키우는
일’이라 주장하였다.161 옥한흠은 총신대학원을 거쳐 서울 은평교회 교육전도사로, 서울 성도교회
부목사로 사역하였다. 그는 성도교회 대학생들을 중심으로 제자훈련에 놀라운 결실을 거두었지만
제자훈련의 신학적 원리를 더 굳건히 하기 위해 미국 칼빈신학교로 유학을 떠난다.162 후에
웨스트민스터 신학교에서 목회학 박사 과정을 이수하던 중 Hans Kung 의 '교회론'을 통해
'제자훈련'의 신학적 이론을 확립하게 된다. 옥한흠은 Hans Kung 이 ‘교회론’에서 주장하는 '사도성'을
제자훈련의 기본 정신으로 삼았다. 그는 '모든 평신도는 사도의 계승자로 세상으로 보냄 받은 예수의
제자요, 소명자'라는 Hans Kung 의 주장을 지지하였고, 이를 중심으로 왜 평신도를 제자로 삼아야
하는지에 대한 확고한 답을 가지게 되었다. 그로 인하여 그는 웨스터민스터 신학교의 목회학
박사과정을 중단하고 귀국한다. 옥한흠은 많은 교회로부터 담임 목사 제안을 받게 되지만, 은평교회
배기주 목사로부터 은평교회 교인 몇 가정이 한창 개발 중인 강남지역으로 이사를 해서 본교회에
참석하기 어렵다는 말과 함께 옥한흠이 개척을 한다면 안심하고, 그들을 맡기겠다는 연락을 받게
된다.163 옥한흠이 개척을 준비할 때가 1978 년 3 월 중순이었는데, 그 시기의 강남은 1964 년부터
시작된 교회간 연합과 민족의 복음화를 위한 '한국 복음화 운동 추진회'가 이루어지던 주요 장소였다.

160)

옥한흠, 「평신도를 깨운다」 (서울: 두란노, 1984), 32.

161)

Ibid., 143.

162)

우은진은 「한없이 흠이 많은 사람입니다」에서 옥한흠의 성도교회 대학부 사역은 제자훈련을 통하여 1명에서 12명으로
더 나아가 350명이라는 놀라운 부흥을 경험했으며, 전국 120개의 교회가 성도교회 대학부의 부흥을 배우기 위해 참관했다고
전했다. 그러나 그러한 가운데 옥한흠은 누가 흔들어도 흔들리지 않는 신학적 뿌리가 제자훈련의 기본이 되어야 함을 느껴 유
학에 올랐다고 언급하였다.
163)

옥한흠, 「제자훈련 열정 40년」 (서울: 국제제자훈련원, 2009), 32.
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더 나아가 1973 년 '빌리 그래함 전도 대회'를 통하여 여의도에서 열린 집회를 시작으로 각 교단에서
1970 년 5 천 교회 150 만 신자 확보를 위한 계획을 수립하게 되었는 데, 이러한 교회의 양적
성장과 강남지역 개발이 시기적으로 적합하게 맞물리게 되었다. 서울시가 강북으로 인구가 집중되는
것을 막기 위해 강남지역의 개발을 추진하게 됨으로 강남의 인구가 급속히 증가하게 되었고,
소망교회, 충현교회, 광림교회와 같은 대형 교회들이 강남으로 이주해오기 시작하였다. 또한 각
교회들은 갑작스럽게 증폭된 인구와 더불어 아파트 단지에 밀집된 사람들을 집중 전도하여 교회를
성장하고자 노력할 때였다.164 옥한흠은 이렇듯 강남개발이 한창이던 1978 년 6 월에 귀국하여 7 월
23 일 '강남은평교회'를 설립하게 되고, 개척한지 3 년 후인 1981 년 '사랑의 교회'로 교회 이름을
개칭하게 된다.165

2) 사랑의 교회 제자훈련(양육) 교육프로그램
(1) 제자훈련
옥한흠은 사랑의 교회를 개척하고, 제자훈련을 시작한 지 6 년째 되던 1984 년 6 월에 '평신도를
깨운다'를 출간한다. 그는 사랑의 교회의 중심 사역을 '평신도가 교회의 주체가 되어야 한다'로
세우고, 성경에 제시된 교회의 기본 개념인 하나님의 백성, 성령의 전, 그리스도의 몸을 설명함에
있어 성직자와 평신도를 구분하는 어떠한 차이도 발견되지 않으며, 모두 하나님 앞에서 평등한
존재임을 확인하는 것에서부터 제자훈련은 시작되어야 한다고 주장하였다. 그는 평신도에 대하여
다음과 같이 정의한다. “평신도는 그 말의 본래 의미대로 하나님의 백성이며, 교회의 주체이다.
성직자와 평등하게 그리스도의 몸에 속한 지체들이다”166 이와 같은 생각을 기반으로 그는 평신도
지도자 양육 프로그램으로 제자훈련의 기초와 구원의 진리, 예수 그리스도의 제자로서의 삶을
교육한다. 교육 기간은 32 주로 매년 2 월초부터 12 월초까지 지속되며, 세례 받은 지 3 년 이상 된

164)

김창인 목사 성역60주년 기념사업위원회, 「김창인목사와 충현교회」 (서울: 충현교회, 1997), 310.

165)

디사이플편집부, 「Disciple 2017 .3」 (서울: 국제제자훈련원, 2017), 44-5.

166)

옥한흠, 「제자훈련 열정 40년」, 38.
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성도와 ‘새가족 모임’을 수료한 성도를 중심으로 이루어진다. 그러나 무엇보다 제자훈련을 받을
성도는 훈련 중에 교회가 요청하는 봉사 사역에 1 년 이상 기쁨으로 순종할 수 있어야 하며,
제자훈련과 사역훈련 및 전도훈련을 통해 평신도 지도자로 파송되기까지 지속적으로 훈련에
우선순위를 두고 전적으로 헌신할 수 있는 성도가 되어야 함을 원칙으로 한다. 그 밖에 제자훈련의
모든 내용을 온전한 순종과 기쁨으로 감당할 준비가 되어야 하며, 훈련을 집중하기에 건강상의
어려움이 없고, 건전한 직업을 가져야 가능하다.167 또한 옥한흠은 교회를 다음과 같이 정의했다.
"지상교회는 세상으로부터 부름 받은 하나님의 백성이요 또한 세상으로 보냄 받은 그리스도의
제자다" 이것이 옥한흠의 교회론이며 제자훈련의 목적이다. 그렇기 때문에 그는 평신도들을 깨워
올바른 소명자로, 그리스도의 참된 제자로 훈련하고 양육하는 것을 철저하게 성경을 근거로 한
교회의 본질과 선교적 사명에 바탕을 둔 목회를 추구하였다.168

(2) 사역훈련
사역훈련은 제자훈련을 수료한 자에 한해서 순장으로서의 자질, 소양, 기술, 리더십을 갖게 하는
훈련으로 이 훈련을 마친 자는 양육 순종으로 파송 받아 사역하게 된다. 이는 평신도 지도자를
세우기 위한 훈련으로 제자훈련을 받은 성도들이 은사를 발견하고, 각자의 은사대로 교회를 세우게
함을 목적으로 한다.169

(3) 사랑 일터선교사 아카데미
사랑 일터선교사 아카데미는 가정과 일터 등 모든 일상생활 영역에서 예수님의 온전한 제자로
세워져 '사람 낚는 어부'와 '제자 삼는 제자'의 사명을 감당함을 목표로 1 년간 교육되며, 훈련 받기
원하는 모든 사람들을 대상으로 하고 있다.170

167)

사랑의교회, “제자훈련”〔온라인자료〕http://disciple.sarang.org/edu/disciple.asp. 2018년 2월 8일 접속.

168)

옥한흠, 「다시쓰는 평신도를 깨운다」 (서울: 국제제자훈련원, 2002), 191-92.

169)

사랑의교회, “사역훈련”〔온라인자료〕http://disciple.sarang.org/edu/disciple_2.asp. 2018년 2월 8일 접속

170)

사랑의교회, “사랑일터선교사아카데미”〔온라인자료〕http://disciple.sarang.org/edu/disciple_2.asp. 2018년 2월 8일
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(4) 성경대학
성경대학은 구약, 신약의 성경 전체의 내용과 흐름을 거시적인 안목으로 명확하게 이해할 수
있도록 돕는 과정으로 제자훈련을 받기 원하는 사람과 성경을 체계적으로 공부해 삶에 적응하기를
원하는 사람, 성경 일독을 원하는 사람들을 대상으로 하고 있다.171

(5) 교리대학
교리대학은 평신도들이 기독교신앙의 핵심지리들을 각 주제별로 종합적, 체계적으로 배워 삶 속에
적용하는 방법을 구체적으로 학습하는 과정이다. 이는 점점 더 거세지고 있는 이단과 종교 다원주의,
포스트 모더니즘의 혼란 가운데 기독교적 세계관으로 신앙의 기초를 설립하기 위한 양육
프로그램이다.172

(6) CAL 세미나

CAL 세미나는 ‘사랑의교회’의 제자훈련에 공감하고, 평신도를 세우려는 교회와 목회자, 교회
리더들을 위한 교육 프로그램이다. 이 세미나는 처음부터 ‘사랑의교회’ 평신도 지도자들의 협조가
없었다면 불가능한 일이었다. 순장들이 인도하는 제자훈련 현장을 직접 공개해야 했기 때문이다.
옥한흠은 CAL 세미나가 통합 434 명, 고신 456 명, 개혁 274 명, 감리교 173 명, 기성 124 명,
기장 116 명 등에 이르게 된 원인을 제자훈련을 통해 성숙해진 평신도들이 어떠한 상황에서도
제자훈련의 본질을 지켜, 세상에 그리스도인으로 본이 된 평신도들의 삶을 일상가운데 살아냈기
때문에 가능한 일이었다고 언급하였다.173
3) 제자훈련을 통한 사랑의 교회의 성장

접속
171)

사랑의교회, “성경대학”〔온라인자료〕http://disciple.sarang.org/edu/disciple_2.asp. 2018년 2월 8일 접속

172)

사랑의교회, “교리대학”〔온라인자료〕http://disciple.sarang.org/edu/disciple_2.asp. 2018년 2월 8일 접속

173)

옥한흠, 「제자훈련 열정 30년, 그 뒤안길의 이야기」 (서울: 국제제자훈련원, 2000), 123.
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사랑의교회는 1978 년 7 월 23 일 창립되었고, 옥한흠은 '제자훈련'을 목회의 주요 방향으로 창립
후 1 달 반 후에 ‘여 제자 반’을, 1 년 후에는 ‘남 제자 반’을 개설하여 본격적인 사역을
시작하였다.174 그 당시 옥한흠의 사역에 대해 이중표는 다음과 같이 설명하였다.
사랑의 교회가 창립되던 당시는 강남 지역이 막 개발 단계에 있던 터라 서로 목 좋은 곳에
자리잡고 전도하기 위해 치열한 경쟁을 하던 때였다. 그래서 한 달이 멀다 하고 대부분의 교회가
부흥회를 개최하거나 전도를 나가거나 심방 다니느라 야단이었다. 그러나 사랑의교회는 달랐다.
무엇보다도 예수님의 인격을 닮은 제자훈련에 열중이었다. 당시는 부흥회식의 전도집회가
유행이었는데 사랑의교회는 이와 같은 방식을 택하지 않고 당장 아무런 효과가 나타나지 않는
제자훈련의 방법을 택했던 것이다. 사람들은 사랑의 교회가 오래 못 가서 교회 문을 닫게 될
것이라고 생각했다. 그러나 3 년이 지나면서 결과는 정반대로 나타나기 시작했다. 교회는 지속적으로
성장했고 제자훈련을 받은 성도들의 신앙생활이 화제가 되기 시작했다. 한국 교회에 제자훈련이라는
물결을 일으키게 되었고 많은 목회자들이 사랑의 교회에서 제자훈련 사역을 배우려고 줄을 서게
되었다

175

이중표의 평가처럼 사랑의 교회는 1982 년 출석교인이 250 명으로 증가하였고, 1985 년 강남역
주변으로 교회를 이전했을 때에는 1200 명으로 증가하였다. 2003 년 옥한흠이 은퇴한 후 오정현이
부임한 후에는 재적 교인 8 만명을 이룩하게 된다.176

4) ‘사랑의교회’의 목장을 통한 관계전도
옥한흠은 사랑의 교회의 제자훈련은 말씀과 성령의 감화를 가지고 하나님의 사람으로 온전한
사람이 되게 하고, 온전한 삶을 살도록 하는 것이며, 이를 위한 모든 전제조건은 '관계'에 있다고
보았다. 제자훈련의 출발 역시 양육자와 교육생의 상호작용에 의한 쌍방향적 관계이며, 어느

174)

Ibid., 69-77.

175)

이중표, 「사랑의교회 제자훈련이 한국교회에 미친 영향」 (서울: 목회와신학, 1998), 72.

176)

한국경제신문, “성전 신축 예정대로 진행”〔온라인자료〕http://www.hankyung.com/news/artide/2010012606381
2018년 2월 8일 접속
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한쪽만의 일방적인 영향을 받는 관계를 넘어서 상호 영향을 주고받는 과정이기 때문에 제자훈련의
시작 역시 교역자나 평신도, 양육자와 교육생 모두가 함께 관계를 맺고, 다같이 사역에 동참하는
일종의 영적 몸부림이라 설명하였다.177
사랑의 교회의 기본적인 관계전도 훈련은 소그룹 형태의 '순 조직'을 기반에 둔다. 먼저 한 명의
순장 밑에 최대 10 명까지의 순원들이 인격적 관계 속에서 양육을 받고, 서로의 삶을 나눈다. 양육의
목적은 한 개인이 맺고 있는 여러 관계 가운데 그리스도의 향기를 드러내도록 함이며, 피라미드 형
관계망을 구축하여 가장 가까운 관계의 가족, 친구, 직장동료, 이웃 등의 구조적 관계망을 형성한 후,
결과적으로 열방의 선교에까지 영향력을 미치는 '교육을 통한 전도인으로서의 역량 강화'를 형성하는
것을 목표로 둔다. 가장 중요한 것은 먼저 순조직의 개인적, 인격적 친밀한 관계 속에서 제자훈련이
전도지향적으로 이끌어질 수 있어야 하며, 서로의 삶을 나누는 과정에서도 한 개인의 관계에 대한
전도의 방향성과 중보 기도를 놓쳐서는 안된다. 또한 이러한 전도 훈련을 기반으로 '전교인 대각성
전도 집회'를 봄부터 기도로 준비하여 초청한 전도인들을 설교를 통하여 복음을 제시하고, 주님을
영접하도록 한다. 이를 위해서 상시적으로 '전도폭발 훈련 과정'을 개설하여 지속적으로 설교와
교육을 통해 전도의 동기부여에 힘쓰고 있으며, 모든 성도들이 복음을 증거하는 자로 참여하도록
하였다.178
또한 사랑의 교회의 '순 조직'은 '새 가족 모임'을 통해 신앙의 기초적인 양육 과정이 필요한
'양육반'과 '평신도 제자훈련반'으로 분류하여 교육을 실시한다. 양육반은 균형 잡인 성도의 삶을
도와주는 과정이고, 평신도 제자훈련반은 목회의 동역자로서 평신도를 세워 가는 과정이다. 평신도
제자훈련반은 반드시 양육반의 모든 교육 과정을 이수한 사람들로 이루어지며, 사랑의 교회에 등록한
지 1 년 이상 된 자이자 세례 후 3 년 이상이 된 자, 새가족 모임을 마치고, 다락방을 6 개월 이상
참석한 자 등의 조건을 충족시키는 성도들을 대상으로 이루어진다.179 무엇보다도 제자훈련은

177)

옥한흠, 「다시 쓰는 평신도를 깨운다」 (서울: 두란노, 1998), 194.

178)

사랑의교회 편저, 「새천년을 새생명과 함께」 (서울: 국제제자훈련원, 1999), 20-1.

179)

옥한흠, 「다시 쓰는 평신도를 깨운다」 195-8
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훈련생들의 가정을 돌아가면서 진행된다. 각 가정에서 모임을 갖는 이유는 교외의 모임에서 느낄 수
없는 그 사람의 인격과 분위기를 정확히 알 수 있기 때문이다. 시간 역시 구성원들이 가장 모이기
쉬운 시간으로 정하고, 교회의 주간 일정과 충돌되지 않도록 조절한다. 제자훈련 후에는
사역훈련이라는 이름의 단계를 통하여 교회 지도자로서의 리더십을 갖추도록 하는데, 제자훈련의
과정이 신앙인격의 성숙과 삶의 변화를 강조한다면, 사역훈련은 지도자로서 필요한 리더십을
갖추도록 하는 데 초점을 둔다. 정리하면, 제자훈련을 통해 그리스도를 닮은 인격과 삶으로의 변화를
돕지만, 훈련받은 모든 사람이 한 영혼을 돌볼 수 있는 역량과 은사를 갖춘 것은 아니기 때문에
사역훈련의 단계를 통하여 한 영혼을 섬길 수 있는 자들을 다시 한 번 선택할 수 있는 기회를
만드는 것이다. 사역훈련반과 제자훈련반의 운영 방식은 매우 흡사하다. 12 명 이하의 형제, 자매들이
함께 훈련을 받는 제자훈련과 달리 사역훈련은 2~3 개 반의 제자훈련생 가운데 말씀으로 다른
형제들을 섬길 수 있는 자격을 갖춘 훈련생 20 여 명까지 한 반을 구성하여 함께 훈련을 받는다.
또한 제자훈련에서 사역훈련 단계로 가기 위해서 가장 중요한 것은 교육목표가 각 훈련생들을 통해
얼마나 잘 달성되었는지 여부를 파악하는 데 있다. 이를 위해서 제자훈련을 이끌어 가는 리더와
훈련생 가운데 끊임없는 쌍방적 의사소통을 가장 중시하며, 무엇보다도 훈련생들의 철저한 참여를
최우선적으로 한다.180
사역훈련에서는 주제에 따라 5 분 정도의 강의나 성경 파노라마가 진행되기도 하며, 필요에 따라
훈련생들에게 미리 그룹별로 과제를 주어 발표를 할 수 있도록 하기도 한다. 사역훈련반은 20 여명의
중그룹으로 형성되어 있고, 소그룹과는 달리 서로의 책임감과 돈독함, 도움의 관계 등이 약화될
위험을 가지고 있기 때문에 3~4 명의 서브그룹(sub-group)을 만들어 함께 기도제목을 나누고,
서로의 필요를 채워줄 수 있도록 조직을 운영한다.
제자훈련과 사역훈련을 거쳐 준비된 평신도 지도자들은 '다락방'이라는 소그룹을 맡아 운영한다.
3~12 명의 형제, 자배들이 모여 함께 성경말씀을 배우고, 자신들의 삶을 나누며, 교제함으로써
서로의 삶의 필요를 채워주고, 그리스도를 닮아가는 크리스천 공동체를 이룩하게 되는 것이다. 바로

180)

박상진, 「기독교 커뮤니케이션」 (서울: 예영커뮤니케이션, 2004), 104-5.
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이 소그룹이 사랑의 교회의 관계전도의 중심지가 되는 것이다. 사랑의 교회 성도들은 다락방
소그룹을 통하여 하나님을 향한 찬양, 기도를 통해 예배를 드리고, 말씀을 함께 나누는 성경 공부의
시간과 동시에 교회 공동체 안에서의 아름다운 교제와 양육을 통하여 세상을 향한 복음과 선교의
사명을 감당한다. 또한 계속해서 소그룹이 재생산되도록 다음 세대 지도자들을 키워 가는 기능을
담당한다. 이 소그룹을 중심으로 사랑의 교회는 그리스도인으로서 삶의 변화를 받아 확실히
경험하고, 하나님의 역사하시는 손길을 따라 세상에 복음을 전파할 수 있는 주요 전도의 기지가 되는
것이다.
다시 말해, 사랑의 교회의 관계전도는 '다락방'을 중심으로 이루어지며, 다락방 성도들의 집에서
매주 모임을 가지며, 누구나 참여할 수 있다.
다락방을 이끌어 가는 평신도 지도자를 '순장'이라 부르며, 여기에 참석하는 사람들은 '순원'이라
부른다. 말씀에 의한 삶의 변화를 추구하기 위해 진솔한 나눔을 위해 남, 여를 구분하고 있으며,
시간과 장소는 순원들의 필요에 따라 결정된다. 대개 모임은 1 시간 반 내지 2 시간이 소요되는 데,
30 분 동안 찬양, 중보기도, 교제하는 시간을 가지며 교회에서 제공하는 교재를 가지고 1 시간에서
1 시간 반 동안 성경공부를 한다. 제자훈련의 실제적인 열매로 소그룹을 맡아 함께 목회에 동역하는
순장을 지도하는 일은 목회자가 직접 지도하며, 목회자는 제자훈련이나 사역훈련을 통해 성도들을
무장하는 가운데 자신의 은사에 따라 사역할 수 있도록 배려한다. 또한 사역에 배치한 이후의 순장의
영적 상황을 점검하고, 이들의 필요를 채워주는 역할을 한다. 목회자의 가장 중요한 역할은 순장들이
열정을 가지고 맡겨진 일에 충성을 다 할 수 있도록 계속된 자료 제공과 영적으로 필요한 은혜의
끊임없는 보충인 것이다.181

181)

옥한흠, 「다시 쓰는 평신도를 깨운다」316-7
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<참고> 사랑의 교회의 다락방 설립 단계

1.

제자훈련생 모집 및 선발
2.

오리엔테이션
3.

개강 M.T.

4.
5.
6.

제자훈련
수료자 결정

7.

종강파티

8.
9.

입학식

수료식

사역훈련생 모집 및 선발
10. 오리엔테이션
11. 입학식
12. 개강 M.T.
13. 훈련
14. 수료자 결정
15. 종강파티
16. 수료식

사랑의 교회의 관계전도는 철저하게 평신도 중심이며, 다락방의 '순 조직'을 기반에 둔다. 먼저 한
명의 순장 밑에 최대 10 명까지의 순원들이 인격적 관계 속에서 양육을 받고, 서로의 삶을 나눈다.
양육의 목적은 한 개인이 맺고 있는 여러 관계 가운데 그리스도의 향기를 드러내도록 함이며,
피라미드 형 관계망을 구축하여 가장 가까운 관계의 가족, 친구, 직장동료, 이웃 등의 구조적
관계망을 형성한 후, 결과적으로 열방의 선교에까지 영향력을 미치는 '교육을 통한 전도인으로서
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역량 강화'를 형성하는 것을 목표로 둔다. 가장 중요한 것은 먼저 순조직의 개인적, 인격적 친밀한
관계 속에서 제자훈련이 전도지향적으로 이끌어질 수 있어야 하며, 서로의 삶을 나누는 과정에서도
한 개인의 관계에 대한 전도의 방향성과 중보 기도를 놓쳐서는 안된다. 또한 이러한 전도 훈련을
기반으로 '전교인 대각성 전도 집회'를 봄부터 기도로 준비하여 초청한 전도인들을 설교를 통하여
복음을 제시하고, 주님을 영접하도록 한다. 이를 위해서 상시적으로 '전도폭발 훈련 과정'을 개설하여
지속적으로 설교와 교육을 통해 전도의 동기부여에 힘쓰고 있으며, 모든 성도들이 복음을 증거하는
자로 참여하도록 하였다.182

5) ‘사랑의교회’의 제자훈련(양육)과 전도훈련에 대한 평가
박용규는 ‘사랑의교회’의 제자훈련을 다음과 같이 평가하였다.
첫째, 사랑의교회는 그동안의 제자훈련목회를 하나의 이론으로 집대성했으며, 이것은
한국교회사적으로 볼 때, 목회 현장을 성경적, 신학적, 역사적으로 정리한 두 번째 작품으로 첫
번째는 곽안련 박사의 '한국교회와 네비우스 선교정책'이고, 그 다음이 옥한흠의 '평신도를
깨운다'이다. 둘째, 제자훈련지도자 세미나(CAL 세미나)를 통하여 제자훈련을 하나의 신앙운동으로
승화시켜 한국교회에 보급하는 출발점이 되었고, 이 출발점은 여러 한국교회의 양질의 성숙과 부흥을
가져다 주었다. 셋째, 건강하고 균형 잡힌 교회성장을 통해 한국복음주의운동의 저변 확대에
기여했다. 진보적인 교단의 지도자들에게는 말씀으로 돌아갈 것을 촉구한 역할을 하였고, 보수적인
교단에게는 사회적 문제에 더 많은 관심을 기울이도록 독려하였다.183
고용수는 사랑의 교회의 평신도 훈련에 대하여 다음과 같이 비판하였다. "평신도의 인격의 성숙을
목표로 말씀을 인격화하는 것에 치중한 나머지 피훈련자의 은사 개발이 소홀히 되고 있다. 이는
제자훈련의 성서적 기초가 유기체적 공동체이며, 유기체적 공동체는 성도들 자신이 그리스도의 몸 된
사명자로 자신의 정체성을 발견하고, 영적 사명을 위해 개인적 은사를 발휘해야 하는 기능을

182)

사랑의교회 편저, 「새천년을 새생명과 함께」 (서울: 국제제자훈련원, 1999), 20-1.

183)

박용규, 「사랑의교회 이야기」 (서울: 생명의말씀사, 2012), 180-81.
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쇠퇴시켰다"라고 평가하였다.184 고용수의 이러한 평가에 대해 사랑의 교회 2 대 담임목사인 오정현은
다음과 같이 설명하였다. “지역 교회의 제일 중요한 일은 성도들을 바로 세워주는 것이다. 즉
평신도를 훈련, 양육하여 예수님의 제자로 만드는 일이 우선되어야 한다는 것이다. 또한 훈련 받은
평신도들이 은사에 따라 보람 있게 뛸 수 있도록 봉사와 헌신의 장을 계속 열어주어야 한다.”
오정현은 고용수의 의견에 지지함과 동시에 앞으로의 사랑의 교회의 발전이 평신도들이 은사를
통하여 교회를 세우는 것에 집중할 것을 언급하였다.185 사랑의 교회는 ‘제자훈련’의 중심을
‘평신도’에 두고 지금도 훈련하고 있다.
정병관은 사랑의 교회 성장에 대해 다음과 같이 평가하였다.
첫째, 사랑의 교회의 평신도 사역은 교회 내적으로 복음주의의 목회철학에 근거한 평신도 운동을
전개하여 잠자고 있는 평신도를 깨워 함께 지어져 가는 교회로 만든 것은 교회가 부름 받은
자이면서 동시에 보냄을 받은 자라는 정의를 통해 한국교회가 세상을 향한 그리스도인들의 책임
의식을 가져야 함을 일깨워 주었다 평가하였다. 둘째, 사도성의 회복을 통해 세상을 향한 복음주의에
대한 책임의식을 일깨워주었다 평가하였는데, 마태복음 28 장 19 절과 사도행전 1 장 8 절에
주님께서 말씀하신 '너희'가 세상에 나가 증인을 삼으라 부탁한 대상들은 꼭 사도들에게만 국한시킨
것이 아닌 장치 복음을 접하는 모든 그리스도인들을 동시에 지칭하는 것이라 보았을 때, 사랑의
교회의 평신도 사역은 세상에서 속한 모든 그리스도인들이 제자 되어 자신과 관계되는 모든 환경에
복음을 전하는 사명을 잘 감당하였다고 평가하였다. 셋째, 사랑의 교회의 평신도 사역은 '만인
제사장 원리'가 회복된 것이며, 지금까지 목회자가 교회를 주도해 온 한국 교회의 풍토를 바꾼
것이라 평가하였다. 그는 기존의 한국 교회들은 하나님과 평신도를 연결하는 중재자의 역할로
목회자를 이해하는 경향이 많았고, 이것은 종교개혁의 원리나 신약의 근본 원리와는 배치된 것이다.
사랑의 교회의 평신도 사역은 만인 제사장 직의 회복을 통하여 기존의 성직주의를 극복했으며,
교회에서 평신도들의 중요성을 인식시켜 주었다. 또한 모든 그리스도인 들이 가정과 세상 속에서

184)

고용수, 「현대기독교교육사상」 (서울: 장로회신학대학교출판부, 2003), 129-30.

185)

오정현, 「신앙의기본」 (서울: 국제제자훈련원, 2015), 206.
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제사장들로 세상과 하나님, 가정과 하나님을 중보할 사명을 일깨웠으며, 그를 통하여 구원을 정체된
개념으로 묶어 두지 않고, 세상을 향해 끊임없이 나가 세상과 사회에 대한 책임을 다하도록 만들어
주었다고 평가하였다.186
지금까지의 학자들의 평가들을 볼 때, 사랑의 교회의 사역은 평신도가 교회의 중심이 되어 교회를
세우는 데 있어 자신과 관계 맺는 모든 사람들을 섬기고, 선한 영향력을 통하여 교회로 인도하는
복음주의적 입장에서 ‘목장교회의 관계전도’의 목적성과 부합되었다고 볼 수 있다. 더 나아가 사랑의
교회의 평신도 사역을 중심으로 ‘목장교회의 관계전도’의 방향성과 체계성을 성립할 수 있을 것이다.
무엇보다도 사랑의 교회가 평신도 지도자들이 자신의 은사를 발견하고, 교회 사역에 적극적으로
활용할 수 있도록 교회가 여러 훈련의 장을 마련해 주어야 한다는 의견을 지지한다. 성도들이 자신이
가진 은사들을 적절한 사역의 장에서 마음껏 활용하고, 사역의 열매가 여러 영역에서 선하게
맺어지는 것들을 볼 때에, 평신도 지도자들이 사역에 참여하고자 하는 마음이 더욱 증폭될 수
있으며, 교회는 다양한 방법으로 지역 사회와 교회 내부에 다양한 이점을 제공할 수 있을 것이다

2. 새들백 교회 (Saddleback Valley Community Church)
1) ‘새들백 교회’ 설립 배경
‘새들백 교회’는 미국 캘리포니아 주 오렌지 카운티에 위치하고 있다. 이 교회는 신학교를 갓
졸업한 릭 워렌(Rick Warren) 목사가 1980 년 3 월에 세운 곳으로 39 년의 전통을 자랑한다. 릭
워렌이 학교를 갓 졸업하고, 사회 경험이 없는 젊은이가 아무것도 없는 맨손에서 철저한 준비 후에
오직 세운 교회이다. 릭 워렌 목사는 1970 년 고등학교 시절 19 세 학생으로 이미 50 개 이상의
교회에서 부흥 전도 집회를 인도하였다. 그러나 당시만 해도 그는 자신의 목회자에 대한 사명에 대한
확신에 대해 큰 고민에 빠졌던 시기였다. 그러던 중 3 년 후 샌프란시스코의 침례교 총회에서 댈러스
제일침례교회의 크리스웰 목사가 설교한다는 소식을 듣고는 밤새 그것으로 달려가 크리스웰 목사의
설교를 통해 큰 은혜를 경험한 후 목사의 사명을 감당하기도 마음먹게 된다. 이듬해 그는 일본으로

186)

정병관, 「복음혁명을 주도하는 세계 17대 교회」 (서울: 생명의 말씀사, 2005), 194-5.
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학생 선교사로 나와 있는 동안에 교회 성장학의 아버지로 불리는 도널드 맥가브런(Donald A.

McGavran) 목사의 글을 읽게 된다. 그 글을 읽은 후 그는 자신의 목회 철학과 방향에 대해
생각해보게 된다. 후에 1979 년 신학교 졸업반에 있을 대, 릭 워렌은 미국에서 성장하는 교회
100 곳을 독립적으로 공부하는 과목을 택해 연구를 시작했으며, 이 연구를 통해 성장하는
교회마다의 전략과 구조 스타일 등을 연구하면서 한 교회에 오랫동안 목사가 머물고 있을 경우
교회가 건강하게 성장하고 있음을 알아내게 된다. 이를 통해 릭 워렌은 신학교 졸업 후, 25 세의
젊은 나이에 아내와 4 개월 된 아이를 데리고, 원래 살고 있던 텍사스를 떠나 캘리포니아 주
새들백으로 이사한 후 교회를 개척하게 된다. 릭 워렌은 먼저 교회를 다니지 않는 사람들을 전도하는
것으로부터 교회 일을 시작하였다. 기존 신자보다는 믿음이 없는 사람들을 인도하는 것을 자신의
사명으로 생각했고, 그 지역 주민들의 마음을 알아보기 위하여 12 주동안 많은 집을 방문하였다.
그러나 무턱대고 교회에 나오라는 얘기가 아닌 방문한 사람들이 무엇을 원하고, 무엇을 필요로 하는
지에 대해서만 들어주는 역할을 하였다. 이렇게 한 집, 두 집 다니면서 그는 사람들의 말을 듣는
것에 대한 중요성을 배우게 되었고, 이렇게 시작한 새들백 교회는 57 회의 이사를 거듭하며
성장하였다. 처음에는 고등학교 강당, 초등학교, 은행, 극장, 식당, 대형 개인 주택, 사무실, 스타디움
등을 빌려서 예배를 드리다가 오랜 시간이 지난 후에 땅을 준비하고, 2300 석 규모의 임시 텐트를
세웠다. 그는 믿음을 전하는 데에 반드시 건물이 있어야 한다 거나, 큰 건물을 갖추는 것에 대한
생각보다 얼마나 많은 사람들에게 관심을 갖고, 그 사람들과 관계를 맺고, 그 사람들의 마음을
전하는 것에 더 큰 중점을 둔 것이다.187

2) ‘새들백 교회’의 비전
릭 워렌 목사가 1980년 3월 30일 ‘새들백 교회’ 개척 예배 때, 첫 설교인 '새들백 교회’의 비전은
다음과 같다:

우리의 꿈은 상처받은 사람들, 억압받는 사람들, 좌절된 사람들, 갈등하는 사람들에게
187)

진희정, 「내 인생 최고의 조언」 (서울: 이지북, 2005), 217-19.
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사랑과 인정, 도움, 소망, 용서, 인도, 용기를 주는 것입니다. 우리의 꿈은 남 오렌지 카운티의
수십 수만의 이웃들과 예수님의 복음을 나누는 것입니다. 우리의 꿈은 사랑하고, 배우며,
즐기고 조화롭게 살아가면서 우리 교인들과 함께 교제하도록 20,000명을 맞아들이는
것입니다.188

더 나아가 릭 워렌 목사는 위의 비전들을 실천하기 위하여 성경공부, 소그룹, 세미나, 안식,
성경학교를 통하여 영적 성장을 도울 것이며, 모든 신자들이 하나님께서 주신 은사와 재능을
발견하여 하나님 나라의 주요 사역을 하도록 준비시키는 것이 자신의 역할이라고 했다. 또한 교회의
최종적인 꿈은 전 세계에 수백 명의 선교사와 교회 사역자들을 파송하고, 전 교인은 각자의 삶의
영역에서 선교사의 임무를 부여받은 사명자가 되어야 한다고 주장하였다.189

3) ‘새들백 교회’의 관계중심 전도 프로그램
릭 워렌은 cell교회 중심으로 소그룹 지도자들을 세우는 데 중점을 두었다. 릭 워렌은 새들백
교회의 소그룹 지도자들을 그들이 전도하고자 하는 사람들에 관해 자세하고, 뚜렷한 이미지를 가지고
있으며, 자신과 어떤 관계를 맺고, 발전하면서 교회로 인도할 것인가에 대한 뚜렷한 목적을 가지고
있어야 한다고 했다. 새들백 교회에서는 소그룹 지도자들이 각 각 작정한 전도 대상자를 '새들백
샘'이라고 부른다. 릭 워렌은 ‘새들백 샘’에 대해 다음과 같이 묘사하였다:

‘새들백 샘’은 이 근방에 거주하는 전형적인 비신도로 나이는 30대 후반이나 40대
초반으로 대학을 졸업하였고, 나이는 30대 후반이나 40대 초반으로 대학을 졸업했고 어쩌면
석사나 박사 학위를 가지고 있을지도 모른다. 그는 새들백 사만다와 결혼했는 데 두 사람
사이에는 스티브, 샐리라는 두 자녀가 있다. 소그룹 지도자의 조사에 따르면 샘은 자신이
하는 일을 좋아하고 자신이 사는 지역을 사랑하며 5년 전보다 더 인생을 즐기며 살고 있다고
생각한다. 그는 스스로에게 만족하고, 심지어 자신의 삶에 자부심마저 느끼고 있다. 그는
교수나 기업의 중간관리자 또는 성공한 사업가일 수도 있다. 샘의 또 다른 중요한 특성은
그가 이른바 '조직화된 종교'라고 부르는 것에 회의적이라는 것이다. 그는 "난 예수는 믿지만
교회는 믿지 않아"라고 말한다.190

릭 워렌은 기존의 교회에서 일방적이고, 지시적인 텔레마케팅 전도나 전도 대상자의 입장과 취향

188)

Rick Warren, 「새들백 교회 이야기」, 35-7.

189)

진희정, 「내 인생 최고의 조언」22.

190)

Rick Warren, 「새들백 교회 이야기」, 55-7.
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등을 고려하지 않는 전도 방식에 대하여 '새들백 샘'의 예를 들어 그들의 삶을 존중하면서, 교회에
대한 인식의 변화점을 기점에 둔 전도 방식을 취하도록 하였다. 먼저 새들백 교회는 자신의 교회
주변에 대한 섬김에 있어 교회가 우선적으로 추구하는 복음 전파의 목적을 차후에 두었다. 새들백
교회는 주일학교, 어머니의 날 행사, 남신도 농구경기 등 다양한 행사들을 교회 상부의 지시 없이
자유롭게 자원봉사자들에 의해 진행하면서도 서로 보완, 협동하였는 데 이와 같은 처사는 릭 워렌
목사가 설명한 '새들백 샘'과 같은 전도 대상자들을 위한 배려의 처사였다. 교회 봉사자와 지도자들은
지역 주민들과 스스럼없이 지낼 수 있는 기회를 제공하고, 인간 대 인간의 간격을 가지고 친밀함과
개인 대 개인 및 조직 대 조직으로 '교회'를 매개로 하는 관계 중심이 아닌 지역 내에서 같은 취미와
봉사활동을 즐기는 자신의 삶을 방해 받지 않으면서 개인적인 신앙생활을 하고자 하는 교회에 대한
비협조적이고, 회의적인 사람들에게 먼저 서서히 손을 내미는 관계 중심의 전도방식을 취한 것이다.
릭 워렌 목사의 이와 같은 관계 중심의 전도 방식은 '새들백 교회'의 이름에서도 드러나는 데,

'Saddleback Valley Community Church'라는 명칭은 교회의 제도보다는 예배를 드리러 오는
사람들에게 초점을 맞추는 교회임을 상징하고 있으며, 이는 기존의 교회와는 다른 새로운 유형의
교회상임을 선포하는 것이라 설명하였다.191
새들백 교회는 기존의 교회가 전통, 교회 내 영향력을 펼치는 인물, 재정, 사역 프로그램, 건물,
행사 등에 따른 전도 방식을 거부하고, 뚜렷한 목적을 세우고, 그에 맞게 관계 전도를 이끌어 가는
방식을 취했다. 새들백 교회의 관계 전도의 목적은 다음과 같은 열 가지 방법을 이룩하는 것에 있다.
'새신자의 동화, 프로그램, 교육, 소그룹, 직원, 조직, 설교, 예산, 달력, 평가'를 전도의 목적에 맡게
하라는 것이다. 우선은 지역사회를 전도하기에 앞서 전도대상설정을 성경적, 지역별, 분포별, 문화적,
영적으로 규정하여 각각의 영역에서 전도를 가장 잘 할 수 있는 지도자를 기존의 성도들 가운데
파악한다. 더 나아가 교회 지도자들의 문화적 배경과 성격을 파악하여, 그에 맞는 대상을 전도한다.
정리하면, 교회가 어느 특정한 지역과 잘 맞고, 잘 관계 지을 수 있는 사람을 파악하여, 지역사회의
영적 수용성에 맞게 관계되는 사람을 중심으로 전도를 펼친다. 그렇기 때문에 예배 역시 전도

191)

Ibid., 59.
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대상자들의 필요와 실질적이고 재미있는 방법으로 구성된다. 예배에 필요한 음악 역시 해당
지역사회의 배경과 문화에 맞게 선택하며, 설교 역시 청중에게 맞추어 최대한 성경에 대한 거부감을
줄일 수 있도록 구상한다. 또한 성경구절을 적은 설교개요를 제공하며, 관심 있는 설교 제목을 찾고,
시리지 설교와 스타일을 일정하게 한다. 후에는 새신자가 교회에 잘 동화될 수 있는 여러 계획들을
세우고, 소속의 가치를 깨워주고, 새 신자 반을 필수과정으로 권유해서 듣게 하고, 교인서약을
만들어 특별한 한 사람으로 느끼게 해 준다. 또한 기존의 성도들과 관계를 형성할 수 있는 기회를
만들어주고, 소그룹에 소속될 것을 권장한다.192
새들백 교회의 소그룹의 비전 역시 교인들이 선택할 수 있도록 다양하게 제공되며, 교인들 스스로
자신들의 필요와 관심, 영적 성숙에 따라 자신의 수준과 처지에 맞는 소그룹을 스스로 선택하게 하여
신앙의 성숙을 도모한다. 새들백 교회의 소그룹 사역은 크게 4 가지로 구분된다.
첫째는 구도자 그룹으로 이 그룹의 목적은 영혼구원에 있다. 이들은 믿지 않은 사람들을 대상으로
그들의 필요와 욕구를 조사하고, 그들에게 충족될 영적 진리를 연구하는 소그룹이다. 이들은 앞서
언급했듯이, 자신들이 속한 지역 사회에 깊은 연계를 가지고, 그 지역의 사람들과 관계를 맺는
것에서부터 전도를 시작한다. 두 번째는 지원 그룹으로 예배와 교제를 돌보는 일들을 지원한다.
특별히 삶의 변화가 있는 가정의 교인들을 지원하고, 교제하는 데, 새로운 부모가 되든지, 입학과
졸업, 독립, 사별, 이혼 등의 성도들을 위로하고 회복하도록 돕는 사역을 한다. 세 번째는 봉사
그룹으로 고아원, 교도소 등의 봉사로 해당 지역의 필요와 열악한 부분들을 개선하기 위한 그룹이다.
넷째는 성장그룹으로 교인들의 제자훈련과 성경공부, 양육을 위한 그룹이다. 이 모든 소그룹의
목표는 지역을 섬기고, 지역내의 모든 영역을 전도자로 보는 것에 있다.193

4) ‘새들백 교회’의 SHAPE 사역 훈련
'SHAPE 사역훈련'은 영적 은사(Spiritual gifts), 마음(Heart), 능력(Abilities), 성격(Personality),

192)

Rick Warren, 「목적이 이끄는 교회」 김현회, 박경범 역 (서울: 디모데, 2008), 232-44

193)

Gladen, Staeve, 「목적이 이끄는 소그룹」 김소희 역 (서울: 도서출판NCD, 2014), 34-52
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경험(Experiences)의 각 단어의 앞 글자를 따서 만든 것으로 성도들 각자의 성격과 경험을 가장 잘
표현하는 방법으로 자신의 마음의 소원이 있는 곳에서 자신의 영적 은사와 능력을 사용할 때, 각자가
가장 효율적인 사역을 할 수 있으며, 최고의 성취감을 얻을 수 있을 것이라는 뜻을 내포하고 있다.194
‘SHAPE 사역훈련’은 ‘새들백 교회’의 모든 성도들을 대상으로 하고 있으며, 효과적인 전도를 위한
사역훈련인 동시에 새신자들이 교회 사역에 동참함으로 영적 성장과 정착률을 높이기 위한
프로그램이다.

‘SHAPE 사역훈련’은 3 개의 프로그램에 따라 진행된다. 첫째는 월례수업으로 매달마다 '나의
사역을 발견하기'라는 301 반을 가르친다. '301 반 과목'은 성도들에게 사역에 대한 성경적 근거와
‘SHAPE’의 개념, ‘새들백 교회’에 있는 다양한 사역 기회에 대해 알려주는 시간이다. 둘째는 사역
배치과정으로 이것은 단지 직위를 채우는 것이 아닌 사람들에게 능력을 주는 것에 초점을 둔다. 그
과정은 먼저 ‘301 반’을 듣을 사람들이 사역에서 섬기기로 헌신하고 '새들백 사역 서약서'에 서명을
한 뒤 자신의 ‘SHAPE’에 대한 사항을 기재하여, 자신의 사역을 찾아내기 위해 사역 자문과 개인적
인터뷰를 하고, 자신이 관심있는 사역의 지도자를 만나 'SALT 모임'을 갖는다. 'SALT 모임'은 찬양,
간증, 새사역의 출범, 사역 왕 시상, 특강 등의 순서로 진행되는 축제 형식이다. 마지막으로 사역을
시작하기 전에 사역의 지도자로부터 일정 기간동안 실습훈련을 받게 되는 데, 이는 사역장의
지도자들에 의해 기간이 결정되며, 소정의 기간이 지나면 사역의 구성원 또는 지도자로서 사역을
통해 교회와 지역사회, 선교 등을 섬기는 일원으로 성장하게 된다.195

5) ‘새들백 교회’에 대한 평가
'새들백 교회'는 기존의 교회의 '복음전파'의 존재의미를 뛰어넘어 '목적지향적'이라는 성격을
가지고 부흥한 것에 의의가 있다. 릭 워렌은 15 년 동안 새들백 교회를 오직 전도만을 통하여
7,000 명이 넘는 사람들을 그리스도 안에서의 헌신자로 세웠고, 새 가족 중심의 열린 예배를

194)

Rick Warren , 「새들백 교회 이야기」 417-20.

195)

Ibid., 425-7.
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중심으로 꾸준히 성장하여 교회 자체의 건물도 없이 15 년 동안 10,000 명의 크기로 성장하였다.
'새들백 교회'의 이와 같은 부흥의 가장 큰 주역은 '목적지향적'인 목회철학을 가지고 '새들백 교회'의
성도들에게 헌신의 목적, 가치, 유익에 대해 정확한 설명과 함께 교인들의 자발적인 헌신의 동기를
부여한 것에 있다.196
더 나아가 기존 교회가 추구하는 전통에 따라 움직이는 교회, 건물에 의해 움직이는 교회, 행사에
의해 움직이는 교회를 넘어서 '구도자에 의해 움직이는 교회'라는 새로운 틀을 제공한 것에 그
의의가 크다. 이는 "비교인(교회를 다니다가 포기한 자, 믿은 적인 있는 사람)들이 원하는 것이
무엇인가?"에 대한 물음으로 시작하여 구도자들의 필요, 상처, 관심사들에 민감히 반응하고, 그들의
이러한 요구에 깊은 관계를 맺어 그들의 필요에 맞게 예배를 제작하고, 전도하는 '목적성'을 가져야
됨을 주장하였다. 그리하여 전통적 예배 방식을 과감히 버린 '열린 예배' 또는 '구도자 예배(Seeker's

service)'의 형식을 만들어냈다. 이와 같은 새들백 교회의 전도전략은 무엇보다도 비신자들의 필요에
따라 프로그램을 결정하는 데 있다. 새들백 교회는 자신이 속한 주변 지역의 전도 대상자들의
필요사항을 그들이 속한 모든 것들과 관계를 맺는 것으로 정했다. 새들백 교회는 비신자들의 문제가
교회의 정책을 결정하고, 비신자들의 문화가 교회의 스타일을 결정하며, 비신자들의 인구가 교회의
목표를 결정한다는 조건을 주요 전도 프로그램의 가장 중요한 입장으로 표명하였다. 이는 세부적으로
지리적인 것, 인구적인 것, 문화적인 것, 영적인 것으로 구분 지어 새들백 교회와 인접한 지역의
주민들의 필요에 맞게 교회는 적절한 관계지향적 전도전략을 수립하였다. 첫째, 목표를 지리적으로
수립하였을 때, 교회는 '이 지역에 얼마나 많은 사람들이 사는가?'를 먼저 조사한 후, 교회를
중심으로 1마일, 3마일, 5마일을 나타내는 원 3개를 그린 후, 평균 이동 시간이 차로 15~20분
정도의 거리의 사람들을 우선적으로 관계 맺도록 지시하였다. 둘째, 인구적 목표의 설정은 각 지리적
위치의 사람들(3개의 원에 속했던 사람들)의 연령, 결혼유무, 평균 수입, 평균 교육, 직업 등을
조사한 후 각 지역에 평균적으로 분포된 사람들의 성향에 맞도록 사역을 배치하고, 적절한 성도들을
보내어 그들의 삶과 직접적인 관계를 통하여 전도할 수 있도록 전략을 수립하였다. 셋째, 문화적
목표의 설정은 해당 지역 주민들의 가치관, 취미, 두려움 등을 충족시킬 수 있는 요소들로 교회의
사역과 사람을 정하는 것이다. 넷째, 영적인 목표 설정은 복음에 대한 사람들의 입장과 그 지역의

196)

Ibid., 59.
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특정인이 갖고 있는 종교적 배경을 조사하여, 교회에 대한 거부감을 줄이고자 하였다.197 이러한
전략을 바탕으로 새들백 교회는 1980년 4월 6일 부활절에 공식적인 첫 예배를 드렸는 데, 205명이
출석하였고, 10주후에 82명의 불신자가 등록하였다. 더 나아가 새신자 양육반에는 20명이
참석했으며, 6주의 양육 과정을 마쳤을 때에는 18명이 그리스도를 영접하고, 세례를 받았다. 이를
시작으로 새들백 교회는 지난 26년 동안 꾸준히 발전하여 교회의 외형적 규모가 60,200평의 대지를
소유할 정도로 성장하였고, 출석하는 성도들의 숫자도 매주 20,000명이 넘게 되었다.198
그러나 정일웅은 새들백 교회와 같은 청중 중심의 ‘열린예배’가 회중의 감성적 성향에 편향되어
비트가 강한 밴드의 연주와 여러 장르의 음악과 분위기로 감정적인 카타르시스와 예배의 진정한
감격을 혼돈하게 만들 우려가 있음을 지적하였다. 다시 말해 감정에 사로잡히는 상태를 마치 성령이
충만하게 된 상태 혹은 성령의 역사와 동일하게 여기게 되는 신학적 문제가 나타날 수 있음을
지적하였다.199 A.W. Tozer 역시 현대교회가 '재미(fun)'를 종교의 상징으로 만들어 버렸다는 비판과
동시에 오늘날의 교회가 예루살렘보다 헐리우드(Hollywood)에 더 많은 영향을 받을 정도로 세상의
정신 및 세상적인 방법과 맞닿아 있음을 지적하며 예배는 연예오락이 아님을 강력하게
주장하였다.200 또한 이지성은 릭 워렌의 2005년 5월 23일 워싱턴 민간연구기관 퓨포럼(Pew Forum

on Religion)에서의 연설 내용의 이단성에 대해 맹렬히 비난하였다. 그는 릭 워렌의 신학적 사상은
인간중심에서 시작된 인본주의적인 것에 불과하다고 주장하였다.201 릭 워렌의 연설 내용은 다음과
같다:

기독교 근본주의는 21 세기의 적이다. 북장로 총회가 1923 년에 내세운 5 가지 신조202를 믿는
것은 율법주의적이고, 편협하기 짝이 없는 기독교인의 개념에 불과하다. 21 세기는 종교
다원주의에 움직일 것이므로 종교 다원주의는 세계평화와 인류공존의 유일한 길이다. 기독교
복음주의자들은 가톨릭과 연대해야 하며, 기독교인은 이슬람과 함께 제 2 의 개혁을 해야 한다.
더 나아가 기독교인과 이슬람의 구별은 평화를 위해 사라져야 하며, 나는 세계 모든 종파의
197)

Ibid., 405-9.

198)

Ibid., 61-9.

199)

정일웅, 「21세기를 향한 한국교회와 실천신학」 (서울: 여수룬, 1999), 333.

200) A.

201)
202)

W. Tozer, 「예배인가, 쇼인가!」, 이용복 역, (서울: 규장, 2004), 194.

Ibid., 233-34.

첫째, 성경은 무오하다. 둘째, 예수 그리스도는 동정녀에서 탄생한 성자 하나님이시다. 셋째, 예수 그리스도는 인류의 죄
를 구속하기 위해 오신 분이시기에 인간은 오직 예수를 믿음으로 구원을 얻을 수 있다. 넷째, 예수 그리스도는 성경의 말씀대
로 부활하였다. 다섯째, 예수 그리스도는 성경의 말씀대로 재림할 것이다
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기독교 지도자들과 협력한다203

그러나 김연택은 새들백 교회의 예배 구성과 사역에 대해 하나님에 관한 지식이나 체험이 없는
불신자들에게 하나님을 전하거나 세속적인 사람들에게 복음을 솔직하고, 쉽게 전달하기 위한 현대적
예배라 정의하였다. 우선은 복음을 받아야 할 대상자들을 면밀히 파악하고, 그들이 거부감을 갖지
않도록 음악, 비디오, 드라마 등을 활용함으로 복음을 명료하게 전달하는 것을 최상의 목적으로 두는
것은 기존의 교회가 믿지 않은 사람들을 위하기 보다 성도들을 더 많이 고려했던 장소, 찬양, 말씀,
말투, 토론의 주제 등을 복음을 받아야 될 대상들을 중심으로 구성한 것에서부터 시작된 것으로
효율적으로 복음을 전하는 하나의 대안이 된다고 평가하였다.204
이정현은 새들백 교회의 예배에 대해 다음과 같이 평가했다. 첫째, 교회가 통계조사를 통하여
복음을 받아들일 대상자들의 이해와 필요를 파악하는 것은 일반적으로 개척하는 교회나 기존교회가
사전에 사역 현장을 철저히 조사하여 지역 주민의 영육적 상황을 이해하고, 그들의 필요를
채워주고자 하는 일들이 없었던 것을 고려했을 때, 매우 효율적인 일이며, 초창기 네비우스 선교
정책과 일치되는 전략적 사역 전술이다. 둘째, 기존의 교회가 목회자들의 일방적인 준비로 진행되는
반면 예배의 모든 부분이 다수의 전문가들에 의해 세밀하게 기획되기 때문에 우선은 예배당의
분위기를 온화하게 만들고, 강단에 십자가 외 어떤 종교적 상징물도 없을 수 있으며, 기존의
전통교회가 경건을 이유로 경직되고, 어두웠던 것에 비해 환희와 기쁨과 같은 축제적 요소를 살리며,
현대 음악과 빠른 템포의 곡들을 자유롭게 사용함으로 영적으로 고갈되어 있는 많은 사람들의
마음에 위로를 줄 수 있다. 또한 처음부터 끝까지의 모든 요소와 내용과 예배에 참석한 모든
사람들의 반응과 환경을 평가함으로 더 효과적인 전도 방식을 구축해 간다. 이는 철저히 불신자들을
위한 예배이고, 교회와 성도들은 함께 예배를 드리며, 불신자들을 도와주고, 양육함으로 모든 교회
구성원들이 함께 교회를 세워가고, 자신의 주변에 모든 관계 맺는 사람들에게 적극적으로 복음을

203)

Paul Nussbaum, 「 The purpose-driven pastor 」, (The Philadelphia Inquirer , 2005. 5. 23.)

204)

김연택, 「건강한 교회와 예배」 (서울: 프리셉트, 2000), 99-100.
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전하는 방안이 될 수 있다고 평가했다.205 이와 같은 이정현의 견해는 '목장교회의 관계전도'의
목적성에 부합된다고 볼 수 있다.

3. 지구촌 교회
1) 지구촌 교회의 비전
지구촌교회의 사명은 다음과 같다. "우리는 목장교회를 통해 우리가 변화되고 더 나아가 평신도
선교사로서 가정, 직장, 지역공동체의 변화와 지구촌 선교 네트워크 확장에 헌신한다."이며, 목장교회
공동체 사역을 최우선의 가치로 삼아 미전도 종족에 이르기까지 하나님 나라를 확장하는 데
기여하고자 하며, 목장교회 사역을 위한 말씀 양육 공동체인 훈련 공동체 외에 치유 공동체, 비전
공동체, 선교 공동체 등 사역의 성격에 따라 소그룹을 이루어 사역하고 있다.
지구촌교회가 ‘목장교회’의 ‘소그룹’로 전환한 근본적 이유는 건강한 교회를 만드는 유일한 대안이
‘소그룹’에 있기 때문인데, 그 이유는 평신도 사역자를 양육하고, 육성하는 데 있어 평신도들의
은사를 활용하기 위한 섬김과 행함의 장을 ‘소그룹’의 다양한 공동체를 통하여 이룩할 수 있다고
생각했기 때문이었다. 더 나아가 지구촌교회의 ‘소그룹’ 중심의 전도는 각 ‘소그룹’에 속한 성도들이
서로를 독려하고, 서로를 말씀과 기도로 무장하여, 함께 각자의 삶 가운데 이웃과 주변의 사람들을
전도하는 것을 목표로 삼아 가까운 이웃에서부터 열방에 이르기까지 복음을 전하는 삶을 제 1 의
목표로 삼고 있다. 이는 교회의 특정 구성원들이 일정한 시간에 모여 노방전도나 축호전도로 교회를
알리는 것보다 훨씬 더 효과적이고, 무엇보다도 성도들이 자신의 신앙과 삶을 ‘전도’라는 과제를
통하여 늘 점검할 수 있으며, 혼자 하는 것이 아닌 ‘소그룹’을 중심으로 함께 점검하고, 도전
받음으로 건강한 교회를 이룩하는 데 큰 기여를 하게 된다.206
‘목장교회’룰 지향하는 지구촌교회의 비전은 민족치유를 위한 3N 과 세상변화를 위한 3G 가
있는데 3N 은 North Korea(북한 땅을 향한 하나님의 계획), Next Generation(다음 세대를 위해), New

205)

이정현, 「개혁주의의 예배학」 (서울: 성경신학대학원대학교, 2001), 483-4.

206)

이동원, 「비전의 신을 신고 내일로 간다」 (서울: 두란노, 2010), 100-07.

81

Family(변화하는 사회속의 새로운 가족들을 향해)이며 3G 는 Great Commission(지상대명령인 선교와
전도), Global Church(세계교회를 향한 섬김과 나눔, 영향력), Godly Leaders(경건한 리더)를 이룩하여
복음전도와 이웃 사랑으로 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 하나님나라의 비전을 실현하는
교회를 비전으로 삼고 있다.207

2) 지구촌교회의 목장교회 사역
지구촌교회는 목장교회를 추구하는 교회로 목장들을 중심으로 사역의 방향성이 결정된다.
교육목장 사역센터, 젊은이목장 사역센터, 장년목장 사역센터, 글로벌 다문화 목장센터로 분류되며,
각 사역의 내용은 다음과 같다.

(1) 교육목장 사역센터
교육목장 사역센터는 미취학 지구에서 청소년지구에 이르는 다음 세대를 민족을 치유하고, 세상을
변화시키는 차세대 평신도선교사로 교육하는 곳으로 지구촌교회 내 모든 자녀들이 복음적 신앙의
비전을 가지고, 가정과 지역사회, 학교에서 선교사적 삶을 살아가도록 양육하고 있다.

(2) 젊은이목장 사역센터
젊은이 사역센터는 대학지구(대학교에 다니는 세대), 청년 1 지구(졸업/취업:27~33 세),
청년 2 지구(33~44 세)로 구성되어 있으며, 이들을 양육하여, 민족 교회의 젊은이 사역에 셀
공동체의 이상을 함께 실현해 가도록 가르치고 있으며, 하나님께서 계획하신 진정한 공동체를
꾸려나갈 리더를 세우는 목적성을 가지고 있다. 더 나아가 젊은이들이 복음적 신앙의 비전을 가지고,
가정과 캠퍼스, 일터에서 선교사적 삶을 살아가게 하여 민족을 치유하고, 세상을 변화시키는
평신도선교사의 삶을 살 수 있도록 양육하고 있다.

207)

지구촌교회, “지구촌 교회의 비전” 〔온라인자료〕 http://www.jiguchon.org/contents.php?id=edu&index=1&sub =2. 2018
년 2월 8일 접속.
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(3) 장년목장 사역센터
장년목장 사역센터는 초대교회에서 사도들이 말씀에 집중할 수 있도록 일곱 집사들을 선택하여
구제를 맡긴 것처럼(행 6:1~6) 실질적으로 교회의 구제와 여러 사역들에 중심이 되는 집단으로
가정교회 중심으로 관계전도의 주요 거점이 되며, 각자의 은사대로 여러 봉사활동과 섬김을 통해
교회를 세우고, 지역사회에 이바지하는 교회의 중심축을 양육하는 사역이다.

(4) 글로벌 다문화 목장센터
글로벌 다문화 목장센터는 한국에 있는 많은 외국인들이 자신들의 언어로 예배와 찬양을 드리며,
교회의 모든 성도들이 하나님이 주신 은사와 비전에 따라 선택한 다양한 언어로 성경을 공부하고,
믿음이 성장되도록 사역한다. 더 나아가 여러 언어로 진행되는 외국인 목장예배를 통하여 타문화를
체험하고, 사역에 동참함으로 글로벌 시대와 세계선교를 향한 리더십 개발을 비전으로 두고 있다.208

3) 지구촌 교회의 소그룹 중심의 관계전도
지구촌교회는 2002 년부터 ‘목장교회’로의 전환을 기점으로 3 개월에 걸쳐 모든 조직을
편성하였다. 2010 년에는 1,000 개의 소그룹으로 자라난 교회는 단순히 숫자만 모인 교회가 아닌
초대 교회적 생명을 지닌 교회로의 사명을 실행하고자 했다.209 목장교회의 중심은 ‘관계전도’이며,
이는 성도 각자가 하나님과의 올바른 관계를 기반으로 자신의 주변에 관계 맺는 모든 사람들과
직위에 있어 선한 영향력을 드러내며 나눔과 섬김을 통하여 지역, 열방에 복음을 전파하는 것을
의의에 두고 있다. 다시 말해 성도 개인이 하나의 교회로 ‘거룩한 영향을 끼치는 교회’의 기능이
되어야 함을 목적으로 두고 교육하고 있다.210 또한 지구촌교회는 21 세기를 향한 사명으로 ‘평신도
선교사’를 세워 민족과 세상에 파송하는 교회가 되고자 함을 목표로 가정을 선교의 장으로 알고

208)

지구촌교회, “지구촌 교회의 목장교회” 〔온라인자료〕 https://www.jiguchon.or.kr/contents.php?gr=5&page=12 2018년 2
월 8일 접속.
209)

이동원, 「비전의 신을 신고 내일로 간다」 (서울: 두란노, 2010), 97.

210)

Ibid., 115.
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가족과 이웃을 섬기고, 직장에서 일하는 모든 평신도가 선교사의 의식으로 직장의 변화를 위해
일하는 것으로 민족이 치유되고 세상이 변화되는 ‘관계전도’의 장이 되고자 하는 것이다.211
이동원은 먼저 그리스도인들의 왜곡된 신앙 사상을 점검하는 데서부터 관계전도는 시작된다고
설명하였다. 그는 대부분의 성도들이 교회가 주관하는 모든 영역의 일들은 거룩한 일이라 생각하며,
최선을 다하여 섬기지만, 교회 밖의 일인 가정, 직장의 업무는 교회의 일만큼 최선을 다하지 않는
왜곡된 신앙의 의미부터 바로잡는 것이 관계전도의 시작점이라 말하였다. 또한 모든 성도들은 종교
개혁자들을 통해 사제와 같은 사역자들뿐 아니라 성도들 역시 제사장이라는 ‘만인 제사장’직에 대한
바른 이해를 설명함으로써 종교 개혁자들이 주장한 것처럼 ‘모든 직업의 성직성’이 확대될 수 있도록
성도들이 섬기는 가정, 직장, 이웃 등을 중심으로 ‘거룩의 지경’을 넓히는 것이 바로 관계전도의
시작점이라 설명하였다.212 또한 이것은 셀(cell)모임 가운데 성도들 모두가 내면적으로 성숙한
영성으로부터 시작하여 외면적으로 믿지 않는 이웃들을 안는 공동체가 되는 것을 지향하고 있으며,
가까운 이웃과 주변을 시작으로 땅끝까지 복음을 전하는 것을 목표로 두고 있다. 그로 인하여
2007 년 목장교회로 전환한 후에 지구촌교회에 등록한 새로운 교우는 모두 2,600 명이며, 그 가운데
80 퍼센트가 교회에 다닌 적이 없는 불신자들이었다.213 이와 같은 지구촌교회의 관계전도를 위한
기본 목장교회의 특성은 다음과 같다.
첫째, 목장교회는 12 명 이내의 구원받은 성도들로 이루어진 확장된 가족 공동체이다. 둘째,
목장교회는 함께 사랑을 나누며, 서로를 세워가는 코이노니아 공동체이다. 셋째, 목장교회는 성경적
원리를 따라 모든 성도를 사역자로 세우는 만인 제사장 공동체이다. 넷째, 목장교회는 잃어버린
영혼을 구원하기 위해 전심전력을 다하는 전도 지향적 공동체이다. 이와 같은 목적을 가지고
지구촌교회는 목장교회의 전도를 세상 속에서 목장교회의 존재는 전도를 위해 실존하는 존재이며,
전도를 통해 성장하는 것을 최우선의 가치로 삼는다고 말한다. 이를 위해 가장 중요한 정체성이 모든

211)

Ibid., 95.

212)

Ibid. 98.

213)

Ibid., 106.
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목장교회의 목장원들이 세상 속에서 평신도 선교사로서 정체성을 가지고, 자신과 관계가 있는 모든
사람을 섬기고, 진정한 예수님의 제자 된 모습으로 전도해야 함을 주장한다. 또한 목장교회는
구원받은 초신자들을 영적인 가족으로 받아들여야 하며, 예수 그리스도 안에서 한 몸이 됨을 경험할
수 있도록 도와야 한다. 더 나아가 새신자들이 교회의 기본 성경공부 과정인 새생명반과 새가족반을
거치면서 목장교회의 목장원으로 기본적인 활동에 참여하도록 돕는 것이 궁극의 목적이 되어야
한다.214

4) 지구촌 교회의 부흥
지구촌교회는 1994 년 이동원 목사에 의해 개척되었다. 이동원 목사는 미국의 모교회인 워싱턴
제일 한인 침례교회의 적극적인 후원과 그 동안의 목회경험을 바탕으로 1994 년 공식 창립예배 때
이미 가족이 된 300 여명의 교인으로 지구촌교회를 시작하였고, 개척한 지 1 년만에 1 천명에 이르는
수고 증폭하게 된다. 그러나 셀 교회로 전향한 후에는 수지, 분당 두 곳에서 예배를 드리는 데
1994 년 개척당시 18 개의 지역으로 나눌 수 있었던 목장이 2007 년 1700 여 목장으로 성장해,
지금은 약 30000 명이 넘는 대형교회로 성장하였다. 더 나아가 2010 년에는 평신도 리더 중 10 분의
1 에 해당하는 3000 명을 타문화권 선교사로 파송하게 되었다.215

5) 지구촌 교회의 목장교회에 대한 평가
이동원은 2002 년부터 셀교회를 중심으로 한 목장교회를 지구촌 교회의 중심 과제로 삼았다. 그는
목장교회를 통하여 교회의 본질을 회복하고자 했으며, 교회를 건강하게 유지하며, 평신도들이 예수
그리스도의 몸 된 교회로 맡겨진 사명을 다하여 평신도들이 가정과 직장, 나라, 더 나아가 열방을
세우는 선교사로 세워짐을 목표로 하였다. 이 목표를 세분화하여 2002 년 평신도 선교사 3000 명을
서원하였는 데, 정확히 7 년 뒤인 2009 년에 3,000 의 평신도가 선교사로 세워지게 되었다. 이에

214)
215)

Ibid., 216-8.
Ibid., 76.
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이동원은 목장교회로서 지구촌 교회가 목자 되신 주님의 리더십 아래서 주님의 양들을 잘 출산하고,
키우는 목장이 되었다고 지구촌 교회를 평가하였다.216 그러나 김태한은 지구촌교회의 이동원목사의
신학에 대해 크게 비판하였다. 그는 이동원 목사가 '샬렘영성센터(Shalem Institute for Spiritual

Formation)217'를 통해 배운 '관상기도'를 중심으로 성도들을 가르치고 있다고 언급한 이동원 목사의
칼럼을 근거로 그를 비판하였는데, 관상기도는 '욕심과 헛된 생각을 버리고 마음을 정화하면
그리스도와 연합할 수 있다'고 주장하고 있지만, 이는 성경을 기반으로 한 것이 아닌 '인간의 영혼이
하나님과 동족관계에 있다'는 플라톤 철학에서 온 것이며, ‘샬렘영성센터’ 역시 종교통합을 목적으로
하는 ‘뉴에이지’의 핵심 교리를 취하고 있음을 근거로 이동원목사의 신학사상과 지구촌교회의 신학적
기반에 대하여 비판하였다.
다시 말해 '지구촌교회'의 '관계전도'의 중심이 '말씀과 기도 무장하여 그리스도를 전한다'에
있는데, 이를 바탕으로 하는 기도의 신학적 근거가 '관상기도'에 있다면, 지구촌교회는 지금이라도
바른 신학을 근거로 말씀과 기도에 대한 정의와 행함을 재정립해야 한다고 주장한 것이다. 그는
아무리 부흥과 성장의 결과를 이룩해 낸 교회일지라도 교회의 근원이 되는 신학 사상이 그릇된
것이라면, 반드시 재정립되어야 함을 주장한 것이다.218
그러나 박영철은 지구촌 교회의 성장은 '목장교회의 관계전도'에 중점을 둘 수 있다고 하였다.
그는 지난 94 년 설립된 지구촌교회가 현재 150 여명의 목회자와 2 만 1500 명의 교인으로 출석하게
된 이유는 2002 년 목장교회의 관계전도를 도입하면서 1500 여개의 목장과 예비목장, 3000 명
이상의 평신도 지도자들이 사역함으로 가능한 일이라 평가하였다. 무엇보다도 지구촌 교회는 단순히
교인의 수가 증대한 양적 평가에서 그치는 것이 아닌 이유도 지구촌교회가 근본적으로 '목장교회의
관계전도'의 근본정신에 입각하여 평신도를 양성하고, 모든 성도들이 자신의 주변 환경에
그리스도인의 참다운 모습을 보여준 노력을 통하여 질적으로 높이 평가되어야 한다고 언급하였다.219

216)

Ibid., 97.

217)

샬렘영성센터,〔온라인자료〕https://shalem.org/ 2018년 2월 8일 접속.

218)

이지성, 「한국의 진짜 목사를 찾아서」 (서울: 다산초당, 2011), 218-40.

219)

국민일보, 〔온라인자료〕 http:// news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0921385942 2018년 2월 8일 접속.
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지구촌 교회는 평신도들을 각자의 위치에서 선교사적 입장으로 세상에 복음을 전하는 사명을
핵심에 두고 있다. 그러나 앞서 언급된 것처럼 평신도 스스로 그리스도의 은혜 안에서 그리스도와
연합한 성령의 힘에 의지하여 그리스도의 선함을 드러내는 것이 아니라 스스로의 노력으로 마음을
정화하여 그리스도와 연합한 경지에 이르는 뉴에이지 사상에 근거한 것이라면 바른 신학적 고찰과
가르침으로의 재정립함이 필요하다고 본다.

4. 성복교회
서울 성복교회는 동대문구 장안동에 위치해 있으며, 이태희 당회장의 개척을 통해 세워진
교회이다. 이태희는 '민족복음화운동220본부'의 총재로 한국 교회의 분열 가운데 온전한 화합을 통한
'민족복음화'를 위해 노력했던 부흥사였다. 장안 2 동과 면목동의 지리적 교량에 위치하고, 교회
주변의 지역 상권이 낮고, 빈민층들이 경제적 이유로 거주했다가 형편이 좋아지면 다시금 이동하는
식의 유동 인구율이 높은 곳에 위치하고 있다.221 이를 기반으로 2016 년 10 월에 담임목사로 부임한
이요셉은 기존의 전통교회에서 목장교회로 전환하여 2016 년 12 월부터 셀(cell)모임을 중심으로 한
관계전도와 지역 복음화를 위한 구제 사역 등을 통하여 한 단계 더 높은 교회로의 발전을 추구하고
있다.

220)

민족복음화운동은 말 그대로 민족을 복음화 시키자는 운동으로 1965년 '삼천만을 그리스도에게'라는 표어 아
래 '제일교포와 북한동포에게 복음을 전한다'는 목표를 가지고 '전 민족 신자화를 위한 정예화 훈련'을 실행하였
다. 더 나아가 개인의 성화를 넘어 사회 전체 구조의 복음화를 주창하였으며, 이를 위해 '심층전도(Evagelism in
Depth)'를 주장하였다. 심층전도는 복음 증거를 완전히, 깊게, 계속적으로 사도적 사명을 띠고 세계에 복음을 전
하는 것을 의미하는 데, 이는 1965년 빌리그래함전도대회로 이어지게 되었다. 민족복음화 운동의 시작은 1965년
분열된 한국 교회를 화합하기 위한 초교파적 전도운동으로 시작되었으며, 빌 거쳐, 1977년에는 '77 민족복음화성
회'와 '80 세계 복음화 대회'를 거쳐 전 세계를 복음화하려는 세계적 전도대회의 성격으로까지 확장되게 되었다.
221)

국내통계포털, 〔온라인자료〕

http://kosis.kr/statisticsList/statisticsListIndex.do?menuId=M_01_01&vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01
2018년 2월 8일 접속.
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1) 성복교회의 비전
성복교회의 비전은 '능력의 말씀과 은혜가 넘치는 교회'로 성도들의 삶을 전인격적으로 변화시킬
수 있는 능력의 말씀으로 하나님을 섬기고, 삶의 전도로 모든 영역에 하나님의 은혜가 끼치는 삶으로
영광을 올려드릴 수 있는 교회를 목표로 삼고 있다. 성복교회의 사역의 중심은 평신도로 모든
성도들은 교구 셀(cell)모임, 사역 셀(cell)모임을 중심으로 양육과 훈련을 받고, 자신의 주변과 이웃,
교회 더 나아가 열방을 섬기는 것을 사명으로 삼아 평신도 모두가 교회의 지도자로서 복음전파와
선교의 핵심 구성원이 되도록 함을 가장 큰 목표로 삼고 있다.222

2) 성복교회의 소그룹 사역 프로그램
성복교회의 양육 프로그램은 관계 전도의 주요 기지가 되는 교구 셀(cell) 모임을 위한 양육
프로그램과 교회의 주된 사역과 구제, 선교의 주요 기지가 되는 사역 셀모임을 위한 양육
프로그램으로 분류된다.

(1) 교구 소그룹을 위한 양육 프로그램
교구 소그룹은 인근 지역에 위치한 같은 구역의 사람들을 중심으로 이루어진다. 신앙의 연수와
많은 사람들에게 칭찬받는 성품과 믿음을 가진 성도들을 목장(리더)으로 세워 자신의 소그룹을
돌보도록 한다. 하나의 소그룹은 5~12 명까지의 소그룹으로 형성되어 있으며, 이는 성복교회를
구성하는 중심 사역체인 동시에 성복교회의 또 다른 소그룹 교회의 모습으로 전환시킬 수 있는
신앙의 나눔과 성경 말씀을 배우는 것에 중점을 두고 있다.
교구 구역 소그룹은 목장(리더) 양육 프로그램과 목원(cell 구성원) 양육 프로그램으로 구분되는 데,
목장 양육 프로그램은 목장이 자신의 목원들을 보살피는 데 영적 에너지가 상실되지 않도록
독려하고, 목원들에게 성경과 신앙을 지도하는 데 필요한 신학적 교리 및 신구약 성경의 전체적인
흐름과 성경을 보는 귀납적 방법 등을 목회자로부터 배우는 양육 프로그램이다. 목원(소그룹 구성원)

222)

성복교회, 〔온라인자료〕http://www.sungbok.or.kr/ 2018년 2월 8일 접속.
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양육 프로그램은 목장들로부터 신구약 성경의 전체적인 흐름 및 신학적 교리를 배우고, 목원들이
자신들의 삶 가운데 일어나는 여러 문제들을 성경적으로 어떻게 보아야 하고, 섬겨야 하는 것에 대한
실질적인 문제를 다룬 프로그램이다. 교구 소그룹에서 이루어지는 양육 프로그램 과정은 다음과
같다.

ⅰ) 제 1 기 (3 개월) 구원받은 하나님의 백성
성도들의 신앙의 기본을 점검하는 단계이며, 성도들은 하나님의 백성으로 온전한 죄사함을 받고,
구원과 천국에 대한 확신이 있는 지 자신을 점검하는 시간을 갖는다.
성도들은 신앙 고백, 영접, 구원의 확신 등의 기본적인 교리 교육 및 신앙 생활의 기본적인
척도(주일 성수, 금주와 금연 등)에 대해 양육 받게 되며 성경 훈련과정으로 ‘성경 파노라마’,
‘신/구약의 파노라마’, 영성 큐티’, ‘단기 성서특강(창세기, 열왕기상, 하, 이사야, 마가복음, 사도행전,
로마서 등)’, ‘성경 통독’으로 이루어져 있다.

ⅱ) 2 기(3 개월~6 개월) 변화되는 하나님의 백성
성도들은 구원에 대한 확신과 감사를 표현하는 삶의 제사를 습득하는 기간이다. 각 목장의
리더들은 성도들이 구원에 대한 확신과 감사를 삶의 영역에서 드러내기 위하여 성도다운 삶을 살
것과 하나님의 교회를 섬기는 일에 최선을 다할 것을 성도들에게 가르친다. 더 나아가 설교를
중심으로 양육되었던 교육 프로그램에 박차를 가하여 이 시기의 성도들은 리더들을 중심으로 성경
통독, 성경 암송 등과 같은 심도 있는 성경 공부가 더불어 진행된다. 구성원들의 합의 하에 신앙에
도움이 될 만한 도서(천로역정, 재임스 패커의 하나님의 인도 등)를 읽고, 서로의 신앙에 적용하거나
서로에게 자극이 될 수 있도록 서로를 독려한다. 또한 성도들은 이전의 생활 방식과 습관을 버리고,
새로운 피조물로서 삶을 살 수 있도록 서로의 삶을 구체적으로 나누게 되는 데, 예를 들어 이웃을
사랑하라는 주일 설교에 반응하여, 한 목장의 인근에 어려운 이웃들을 도와주는 일 또는 원수를
사랑하라는 주일 설교에 반응하여, 자신을 핍박하는 직장 상사를 잘 섬기는 일 등을 수행함으로

89

자신의 신앙의 성숙을 도모하고, 그 가운데 함께 하시는 더 크신 하나님의 은혜를 나눔으로 서로에게
자극이 되어 함께 성장할 수 있는 목장을 구축해 가는 시기이다.

ⅲ) 제 3 기(6 개월~1 년) 번성하는 하나님의 백성
성도들의 삶에 말씀이 의식화되고, 생활화되면 자연스레 이웃을 섬기고, 전도에 열을 기울이게
됩니다. 성도들의 삶에 감격한 이웃의 사람들은 교회를 신뢰하게 되고, 전도된 성도들은 목장을
중심으로 집중 관리된다. 목장은 인근 이웃을 전도하여 양육, 분가를 가장 큰 목적으로 하고 있다.
인근의 이웃을 목장의 모임에 참석하도록 하여, 처음 교회에 대한 거부감이 강한 새신자들의 특성을
고려하고, 편안하고 부담되지 않게 교인들과 어울릴 수 있는 기회의 장이 되도록 한다.
어느 정도 목장에서의 정착이 이루어지면 편안하게 교회로 발길을 돌릴 수 있으며, 인근의
사람들을 전도하기 시작하여, 기존의 목장 구성원에서 3~5 명까지 증가된 목장은 또 다른 리더를
중심으로 새로운 목장으로 재구성되어지며, 더 나아가 미자립 교회를 후원하거나 새로운 교회를
개척하는 데까지 영향력을 발휘할 수 있는 공동체로 성장하게 된다.

3) 성복교회의 여러 사역을 담당하는 소그룹
사역 소그룹은 특정한 사역과 목적을 가진 목장으로 구성된 조직이다. 특정한 시기에 특정한
목적을 가지고 형성될 수도 있고 정기적으로 형성될 수 있는 양육 중심의 조직이다. 또한 같은
지역구 중심의 목장교회의 양육과 리더를 지지하여 더 큰 교회 사역을 도모하기 위한 사역의 훈련의
장이 되는 역할을 형성한다.

(1) 부부학교, 예비결혼학교, 아버지학교, 어머니학교
가정의 화합과 그리스도 안에서 온전한 가족을 이루기 위해 형성된 목장으로 교역자를 중심으로
형성된 목장은 부부 사이의 문제나 어려움 등을 성경의 지혜로 극복하고자 형성된 조직이며, 이미
결혼한 부부와 결혼을 앞 둔 부부 크게 2 가지 목장 구조를 이룩하여 형성하며, 같은 또래 부부들의
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친목을 도모하기도 한다.

(2) 주일학교 부흥을 위한 목장
은사로 구축된 문화교실, 주일학교 교사 목장으로 교회 아이들의 성경 지도 및 학교 교육 및
문화 교육 프로그램을 섬기는 성도들을 중심으로 형성된 cell 이다. 목회자는 이들을 격려하고,
이들의 사역이 교회의 미래에 중요한 영향력을 미치는 귀한 사명임을 잘 인식할 수 있도록 격려해야
한다. 교사들이 서로 화합하여, 교회 사역에 힘을 기울일 수 있도록 형성된 목장이다.

(3) 선교 사역을 위해 구축된 목장
비전트립, 평신도 파송, 선교사 훈련을 위한 소그룹이다. 전문성을 갖춘 선교사를 구비하고,
선교의 영역을 확장하기 위해 조직된 목장으로 각자의 전문성이 선교지에 줄 수 있는 도움들을
연구하고, 함께 합력하여 선교사로서의 자질을 배양하고, 더 나아가 선교지에 파송되는 평신도
선교사를 양육하는 특수 목장이다.

(4) 같은 연령의 목장(남, 녀 따로 구분하고 있다.)
부부간의 나누기 힘들었던 문제들이나 교회 내 갈등을 같은 연령의 사람들끼리 친목을
도모함으로 함께 해결책을 찾고자 조직된 그룹으로 정기적으로 교제하며, 교회를 위해 헌신할 수
있는 요소들을 함께 나누고, 신앙적인 도전을 서로가 줄 수 있도록 교역자가 잘 격려해야 한다.

(5) 같은 직종에 종사하는 사람들로 구성된 목장
성도들은 어려운 경제 상황으로 각자의 생업의 현장에서 치열하게 살 수밖에 없다. 목회자는
세상 가운에 힘을 다하여 생활하는 성도들에게 힘을 줄 수 있는 여러 요소들을 고민할 필요가 있다.
같은 사업에 종사하는 성도들이나 연관된 사업에 종사하는 성도들 간의 교제는 서로에게 힘이 될 수
있는 요소를 분명 갖추고 있을 것이다. 이 소그룹의 구성원들은 서로의 이익만을 추구하는 자세를
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버리고, 그리스도 안에서 서로 섬기는 마음으로 각자의 필요와 형편을 돌볼 수 있는 바람직한 관계를
형성할 수 있도록 교역자의 지도 아래 교제할 수 있도록 구축된 목장이다.
교역자는 성도들 간의 교류에 있어 너무 이익에 치중되는 것은 아닌지 잘 살피며, 이들의 교제가
궁극적으로 하나님 나라를 확장하기 위해 서로 합력하는 것에 있음을 늘 상기시켜 한다.

(6) 노방 전도 및 전도에 열심을 다하는 사람들로 구성된 목장
고린도 전서 1 장 21 절에서 전도는 하나님의 지혜를 이 세상이 자신의 지혜로 알지 못함으로
하나님께서 전도의 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨다 말씀이다. 전도는 하나님의
구원의 지혜를 세상에게 알리는 주님께서 명령하신 교회의 지속적인 의무이자 목적이 되어야 한다.
그러나 전도에도 많은 전문성과 지혜가 필요하다. 그러므로 효율적인 전도를 위해 같은 전도 방식을
가진 사람들로 구성된 목장들로 다음과 같다.
ⅰ) 교회 인근 지역의 상가 및 유동 인구들을 대상으로 전도하는 목장
전도로 교회를 섬기고자 하는 사람들은 누구나 참여할 수 있도록 하되 전도에 경륜이 있는
권사님들과 안수 집사님들의 지시에 순종하도록 교역자들은 리더를 잘 세워야 한다. 또한 출퇴근
시간에 학생들과 직장인들에게 방해가 되지 않도록 지혜를 갖춘 전도를 형성한다. 출근 시간에
바쁘게 아침을 거르고 나온 사람들을 위해 간단한 간식을 준비하기도 하고, 교회 인근 상가와 시장의
사람들의 어려움을 교회가 들어주고, 교회에 대한 좋은 인식을 갖출 수 있도록 고민하는 목장이다.

ⅱ) 각 구역의 목장들의 전도를 지지하는 목장
각 구역 목장의 리더들을 격려하고, 리더의 고충을 해결하는 목장이다. 각 구역의 리더들은
구성원들 간의 갈등이나 경제적 도움이 필요할 경우 이 목장을 통해 목회자와 교회의 재정을
정비하고, 제도적으로 도움이 될 수 있는 방향을 함께 모색할 수 있도록 조직된 목장으로 리더들의
영적 훈련이 되는 동시에 리더들을 위로, 격려하는 역할에 최선을 다하도록 조직된 목장이다.
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ⅲ) 전도된 새가족들을 교육하고, 정착하도록 돕는 목장
목회자는 새가족들을 성경적 교육을 힘써 받아들일 수 있도록 최선을 다해야 한다. 새가족들이
갖춰야 할 기본적인 성경의 교리를 리더들을 통해 교육받을 수 있도록 리더를 교육하는 역할을 하는
한편 새가족들의 형편을 살펴 교회가 제도적, 조직적으로 그들의 어려움을 함께 해결할 수 있도록
형성된 목장이다. 또한 새가족들이 같은 연령의 목장과도 잘 교류할 수 있도록 지지하며, 새가족들이
갖춘 전문성과 은사가 있다면 새가족들에게 다른 특수한 목장에 소속되어 교회에 더 큰 애착을 갖을
수 있도록 그들을 지지하고, 돕는 목장이다. 교역자는 이 목장의 리더들이 지나치게 새가족에게
갑작스레 많은 사역의 부담감을 주지 않도록 지도해야 하며, 무엇보다도 새가족들의 영적 상태를
정확히 파악할 수 있도록 영적으로 깨어 있어야 한다.

(7) 구제에 열심을 다하는 사람들로 구성된 목장
교회는 이웃의 어려움을 늘 가슴에 새겨야 한다. 구제는 교회 내부와 교회 외부로 나누어
사역한다. 교회 내부의 어려운 성도들을 교회가 보살피는 목장을 구축한다. 장학금 부여, 경제적
원조 등은 각 구역의 목장들이 정확히 파악하여 교회와 합력하여 성도들의 어려움을 살피는 데
최선을 다해야 한다. 교회 외부적으로는 인근의 소외 계층, 다문화 가정, 독거 노인 가정, 한 부모
가정 등을 중심으로 구축하되 교회는 재정을 조직하여 그들의 필요를 돕는다. 반찬 봉사, 공부방
봉사, 지역 아동 센터, 노인 대학 등의 문화 사역으로 이들을 섬기는 것이 최종 목표이다.
이를 위해서는 교역자들은 모든 성도들이 적극적인 지지와 참여를 촉구하고 있다. 교회가 지역을
위해 종합적인 복지 시설을 설치할 수 있도록 노력하고 있는데, 그 중 하나가 바로 ‘성복교회
지역아동센터’이다. 청년들은 자신들의 전공과 은사를 살려 방과 후 결손 아동, 한 부모 아동, 빈곤
가정 아동 등으로 구성된 지역아동센터의 아이들의 학업을 돕고 있으며, 안수 집사님들은
지역아동센터 내의 주방 봉사, 차량 봉사 등을 지원하고 있다. 아울러 교역자들은 교회 복지 시설
가운데 적재 적소에 좋은 성도들을 잘 배치하는 지혜를 구축하고자 하며, 구제에 힘쓰는 성도들이
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지치지 않고 기쁘게 사역할 수 있도록 영적 힘을 제공하고자 한다. 더 나아가 그들이 사역 과정에서
발생할 수 있는 어려움을 성도들이 말하지 않아도 먼저 살필 수 있도록 세심한 부분까지 살피고
있다. 또한 성복교회가 지역아동센터를 넘어서 좀 더 구체적이고, 종합적인 복지 시스템을 구축할 수
있도록 지역 사회의 장애인과 연약한 계층에 더욱 관심을 갖고 있다.

4) 성복교회 관계전도 양육 프로그램
(1) 성복교회 관계전도를 위한 구역 모임 과정
성복교회 목장교회는 4W 에 의한 목장 나눔지를 통해서 주중에 2 시간 정도의 시간을 각
가정별로 모인다. 그러나 목장교회 나눔지의 모든 순서를 반드시 이행하는 것은 아니며, 상황에 따라
유동적일 수 있다.

<표 1> 성복교회 목장교회 나눔지
1. 다함께 환영하기 (Welcome) - 한 주간 나의 삶은 어땠나요?
2. 다함께 찬양하기 (Worship) - 찬송가 355 장
3. 다함께 말씀나누기 (Word) - 성경: 행 20:22-24
- 제목: 복음 증거의 사명을 감당하라: 본문의 말씀은 사도 바울이 3 차 전도여행을 종결한
후에 예루살렘으로 귀환하기 전 에베소 장로들을 만나 전하는 말씀입니다. 에베소 장로들을
만나기 전에 사도 바울은 밀레도, 두로, 도레마이, 가이사랴의 사람들로부터 예루살렘에서 받을
환난의 예언을 듣게 됩니다. 그러나 사도 바울은 에베소 장로들에게 자신의 처지에 대해 다음과
같이 말씀하고 계십니다. “보라 이제 나는 심령에 매임을 받아 예루살렘으로 가는 데, 거기서
무슨 일을 만날는지 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증거하여 결박과 환난이 나를
기다린다 하시나 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을
마치려 함에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라(행 20:22~24).” 사도 바울은
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오직 ‘심령의 매임’, 다른 말로 ‘성령의 인도하심’에 따라 예수님께서 주신 ‘복음 증거’의 사명을
마치고자 하며, 그 사명을 위해 자신의 생명조차 귀히 여기지 않을 각오와 순종을 가지고 있다고
말씀하고 계십니다. 하나님께서는 우리 가정을 ‘복음 증거’의 사명자로 선택하셨습니다. 우리
가정 역시 사도 바울처럼 성령의 인도하심을 따라, 성령의 능력으로 세상 가운데 담대히 복음을
증거하는 삶을 살아야 합니다. 우리 가정의 목적이 ‘복음 증거’에 있다는 사실을 날마다
기억하고, 세상에 선한 영향력을 미치는 그리스도의 향기로 하나님의 복음의 능력을 세상에
선포할 수 있기를 소원합니다. 또한 우리가 세상 가운데 복음을 증거하는 삶을 살아갈 때에
날마다 도우시고, 축복해 주시는 크신 하나님의 은혜가 우리의 삶 가운데 넘쳐나시기를 주님의
이름으로 축복합니다.
4. 다함께 기도하기 (Work)
우리 가정이 하나님의 말씀과 복음 증거의 사명을 붙들고 세상을 살아가게 하소서.
자녀들에게 세상 가운데서도 담대히 복음을 선포할 수 있는 담대한 믿음을 허락하소서.
우리 가정이 복음 증거의 사명을 감당할 때에, 하나님께서 함께 하시는 복이 임하게 하소서.

(2) 성복교회 관계전도를 위한 양육프로그램
성복교회는 목장교회를 위하여 우선적으로 평신도를 중점적으로 양육하여, 목장교회를 인도하는
구역의 리더인 목장과 교사를 세우는 것을 목적에 두고 있다. 이는 평신도를 양육하여 목장교회의
지도자로 세우는 것이며, 이 과정은 기본적으로 새신자반 12 주, 제자반 12 주, 사역반 12 주 과정을
약 2 년에 걸쳐 매주 1 회 2 시간 이상 반복하여 실행하고 있다. 이 모든 과정을 마친 자들을
목장교회의 지도자로 임명하여 리더로 활동하도록 하고 있다.

ⅰ) 새신자반
새신자반 과정은 먼저는 복음 밖에 있던 사람들을 복음을 통한 구원의 확신을 가진 사람으로
세워가는 과정이다. 이 과정을 통해 하나님에 대한 확신과 건강한 교회 생활을 바르게 이해하는 것을
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목적으로 한다. 이 과정은 하나의 목장교회에 새롭게 전도된 새신자들과 이제 막 교회를 다니고자
마음먹은 성도들을 중심으로 목장교회의 교사가 지도하는 과정이다.
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<표 2> 새신자반 양육과정
1 과 만나서 반갑습니다.
2 과 구원의 확신
3 과 회개와 죄사함
4 과 예배와 경배
5 과 기도로 만나는 하나님
6 과 감사하는 삶
7 과 묵상하는 삶
8 과 하나님의 인도로 이루어지는 삶
9 과 성령 충만한 그리스도인
10 과 세상 가운데 승리하는 그리스도인
11 과 반석 위에 세운 교회
12 과 성도 간의 영적 교제

ⅱ) 제자반
제자반 과정은 그리스도의 제자로서 성도들이 기본적으로 갖추어야 할 인격과 삶을 다루는
과정이다. 이 과정을 통하여 성도들은 그리스도인으로서 예수님의 제자 된 성숙한 삶을 살도록
훈련되고, 이 과정을 수료한 후에 본격적인 관계전도의 훈련과정인 사역반을 수료하게 된다.
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<표 3> 제자반 양육과정
1 과 매일 체험하는 하나님
2 과 살아있는 하나님의 말씀
3 과 바르게 기도하기
4 과 기도의 응답과 중보기도
5 과 순종의 삶
6 과 섬김의 삶
7 과 복음 사명자의 삶
8 과 말의 덕을 세우는 사람
9 과 영적성장과 성숙한 삶
10 과 순전한 삶
11 과 그리스도인의 가정과 직장
12 과 서로 사랑하라

ⅲ ) 사역자반
목장교회의 가장 중요한 사역인 ‘관계전도’의 실질적인 전도훈련의 양육 과정으로 전도의 성경적
의미를 배우는 ‘사역자 양육반’ 과 관계전도에 대한 구체적 실천 방법과 전도 방법을 배우는 ‘사역자
전도훈련반’으로 나누어진다.
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(ⅰ) 사역자 양육반
<표 4> 사역자 양육반 과정
1 과 말씀과 실천
2 과 나누는 삶
3 과 전하는 삶
4 과 열매 맺는 삶

(ⅱ) 사역자 전도훈련반
<표 5> 사역자 전도훈련반 과정
1 과 말씀을 행함으로
2 과 섬김의 삶으로
3 과 말씀을 선포하라
4 과 함께하라

5) 성복교회의 관계전도
성복교회의 관계전도는 다음과 같은 원칙을 준수하여 진행된다.
첫째, 목장 모임의 제 1 원칙은 예수 그리스도를 우리의 삶의 주인으로 모시고, 하나님께 영광
돌리기 위함에 있다. 둘째, 모든 목장은 초대교회처럼 서로를 섬기고, 온전한 교제가 이루어지도록
서로를 섬기고, 최선을 다해야 한다. 셋째, 모든 목장은 반드시 먼저는 서로가 서로를 섬기고, 모임의
목적을 자신의 목장에 인접한 지역이나 사람, 특별히 도움이 필요한 사람들을 섬기고, 복음을
전달하는 것을 우선시해야 한다. 넷째, 모든 목장의 구성원들은 매일 출근하기 전이나 어떠한 일과를
시작하기 전 반드시 기도로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살 것을 맹세한다. 다섯째, 모든 목장의
구성원들은 자신이 속한 가정, 직장과 같은 곳에서 하나님을 드러내는 삶의 모습이 어떤 것이 있을까
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생각한다. 여섯째, 모든 목장의 모임은 한 주에 1~2 회 모이되, 모임 시간에는 구성원들이 가정,
직장 등에서 어떠한 섬김과 희생으로 그리스도의 영향력을 행사하였는가를 솔직하게 나눠야 한다.
일곱째, 모든 목장의 모임 시간에는 구성원들이 자신들이 속한 세상에 복음을 드러낼 수 있는
구체적인 실천 방법들을 나누어야 한다. (예: 다른 사람들보다 10 분 먼저 출근하여, 커피나 간식
등으로 섬기기) 여덟째, 모든 목장은 말씀과 기도를 배제하여 교제해서는 안 되며, 모든 목장의
궁극적 목표는 이웃사랑과 세계선교에 있다는 것을 명심해야 한다.
성복교회의 관계전도의 준칙사항들을 보면 각 각의 목장 구성원들이 성숙한 신앙 생활을 교회
내에서는 물론 밖에서도 실현할 수 있도록 서로가 서로를 돕는 것이 목장교회의 리더와
구성원들이라는 사실을 알 수 있다. 성복교회의 관계전도는 지구촌교회의 관계전도 방식과 동일하다.
성복교회의 모든 목장교회는 자신들이 속한 지역이나 환경 가운데 성숙한 신앙인으로 예수님의
제자된 삶이 무엇인지 드러낼 수 있도록 서로가 서로를 독려하고, 구체적인 실천 방안들을 제시한다.

6) 목장교회로서 성복교회의 앞으로의 과제
성복교회의 소그룹은 교구를 중심으로 형성된 ‘구역 목장교회’을 기본으로 하여, 특수한 목적을
가지고 형성된 목장교회들이 교회를 섬기거나 지역을 섬기고, 선교를 지원하는 등의 양분화된 모습을
가지고 있다. 그러나 무엇보다도 교구를 중심으로 구성된 목장교회의 역할이 무엇보다 중요하다.
목장교회는 일주일에 한 번씩은 모임을 갖고, 서로의 삶을 독려하고, 서로의 삶 가운데 좋은 관계를
맺어 교회로 인도할 전도자를 위해 각각의 성도들이 성숙된 그리스도인의 삶을 잘 살수 있도록
서로를 응원해야 한다. 이를 위해 각각의 목장교회는 다음과 같은 체크리스트를 구성원들에게
배부한다.
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<표 6> 목장교회 체크리스트
O, X 로 답할 것
1. 나는 늘 먼저 인사하는가?
2. 나는 늘 웃는 얼굴로 사람들을 응대하는가?
3. 나는 화가 나는 상황 속에서 나의 기분을 상대에게 함부로 드러내지는 않는가?
4. 나는 늘 그리스도 안에서 사람들을 섬기려는 자세를 가지고 있는가?
5. 나는 도움이 필요한 사람들을 일부로 외면하지는 않는가?
6. 내 주위의 사람들이 나를 독실한 기독교인으로 알고있는가?
7. 나는 늘 그리스도를 전파할 자세를 가지고 생활하고 있는가?
8. 나는 무엇을 하기 전 늘 기도와 말씀묵상의 시간을 가지고 있는가?

각 목장교회의 사람들은 서로가 자신의 신앙과 복음전파의 사명을 감당하도록 시간과 정성,
무엇보다도 기도를 통해 자신을 무장시켜야 한다. 더 나아가 목회자들 역시 성도들의 삶에 깊이
관여할 수 있는 여러 문제들에 대해 영적으로 민감성을 가지고, 성경적 대안을 늘 제시할 수 있는
영적 자세를 늘 지니고 있어야 한다.

5. 사례연구를 통한 소결론
부흥하는 교회들은 소그룹을 중심으로 평신도를 일깨워 성장한 교회이다. 평신도들이 말씀을
중심으로 지역을 섬기고, 자신과 관계되는 모든 사람들에게 좋은 그리스도인의 모습을 통하여,
경건의 능력과 섬김 등으로 예수님을 소개하는 관계전도를 지향하는 교회이다.
사랑의 교회는 평신도를 세우는 것에 중점을 두고, 32 주의 제자훈련을 통하여 '예수 그리스도의
제자로서의 삶'을 지향하며, 이를 통하여 훈련된 성도들이 '평신도 지도자'가 되어 소그룹을 이끌어
가도록 한다. 또한 사랑의 교회의 제자훈련의 기반은 '좋은 관계'에 있다. 일방적으로 교역자가
성경을 가르는 방식을 넘어 교역자와 평신도, 양육자와 교육생 모두가 함께 관계를 맺고, 제자훈련을
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익히는 데, 그 과정에서 자신의 삶을 나누고, 삶 가운데 어려운 점이나 기뻤던 일 등을 솔직하게
나누기도 하며, 자신이 속한 삶 가운데 자신과 관계되는 모든 사람들에게 좋은 그리스도인의
모습으로 전도에 동참하도록 함을 원칙으로 두고 있다. 정리하면, 예수님의 제자 된 삶을 익힌
성도들은 교회를 섬기고, 더 나아가 세계 열방에 복음을 전파하는 관계 지향적 전도자로 세워지도록
함을 목적에 두고 있다. 또한 사랑의 교회가 관계전도에서 가장 중점을 둔 부분은 먼저 소그룹
내에서 개인적, 인격적인 친밀한 관계를 유지해야 하는 것과 소그룹 내에서 반드시 전도의 방향성과
중보기도를 놓쳐서는 안 된다는 점이다.
새들백 교회 역시 평신도의 사역 훈련의 중점을 모든 성도들이 교회 사역에 동참함으로 영적
성장과 함께 진정한 교회의 구성원으로 정착을 도모하기 위함이다. 새들백 교회의 특성은 성도들에게
사역에 대한 성경적 근거와 다양성을 학습시키고, 성도들 모두가 다양한 사역들을 자신의 능력에
따라 섬길 수 있도록 돕는 것에 있는데, 사람들은 성경을 배우고, 동시에 교회의 많은 일들을
동참하면서 자신에게 맞는 여러 교회 사역들을 섬기거나 새로운 사역을 만들어 교회의 여러 모양의
섬김을 형성하여 교회의 부흥을 돕는 것에 있다. 또한 새들백 교회가 관계전도에서 가장 중점을 둔
부분은 소그룹 지도자들이 자신들이 전도하고자 하는 사람들에 대한 구체적인 특징을 정확히
파악하고, 후에 자신과 어떠한 관계를 맺고 교회로 인도해야 될 것인가에 대한 구체적인 답을 가지고
있어야 함을 강조하고 있다. 그들은 전통 교회들의 일방적, 지시적인 방식을 벗어나 전도하고자 하는
사람들의 사상, 가치관 등을 충분히 존중하면서, 교회에 대한 인식의 변화를 갖게 되는 것에 중점을
두고 사역하고 있다.
지구촌 교회의 사역 핵심은 성도들이 교회 내부의 모든 사역을 넘어서 세상 가운데 자신의 가정,
직장 가운데서도 능력 있는 크리스천의 모습을 보이도록 함에 있다. 이와 같은 목적을 달성하기
위하여 지구촌 교회는 '목장교회의 관계전도'에 중점을 두고, 목장교회의 여러 소그룹들이 자신과
관계되어 지는 모든 영역의 사람들에게 능력 있는 그리스도인의 모습을 보이기 위해 어떠한 노력을
했는 지를 중점적인 평가 잣대로 삼는다. 다시 말해, 지구촌 교회의 성도들은 소그룹을 통하여
성경의 은혜를 공급받고, 나아가 세상 가운데 적용을 위한 구체적 실천 사항들을 논의하거나 그것을
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실천했을 때, 임하신 하나님의 은혜들을 나누는 일들을 중점적으로 실행하고 있다.
지구촌교회가 관계전도에서 가장 중점을 둔 부분은 '교회 밖에서의 성도의 바른 삶의 실현'에
있다. 성도들은 자신들이 속한 가정, 직장, 지역을 섬기는 것을 관계전도의 시작점으로 두고, 모든
성도들이 '만인 제사장'으로 자신들이 속한 세계에 거룩의 지경을 넓히는 것에 중점을 둔다.
성복교회는 교구를 소그룹의 중심으로 양육과 삶의 나눔을 담당하고, 더 나아가 여러 사역의
소그룹들이 형성될 수 있도록 노력하고 있다. 또한 성복교회가 관계전도에서 가장 중점을 둔 부분은
성도들 모두가 자신이 속한 모든 부분에서 예수님의 제자 된 삶의 모습으로 가정과 직장, 자신을
둘러싼 모든 지역을 섬기는 것이고, 더 나아가 지역 사회에 필요한 종합적 복지 서비스를 구축할 수
있는 종합복지기관을 설립하는 목적을 두고 성도들을 훈련하는 사역에 힘을 기울이고 있다.
사랑의 교회, 새들백 교회, 지구촌 교회, 성복교회는 모두가 세상의 빛과 소금이 되는 그리스도의
제자 된 성도들의 모임인 소그룹을 중심으로 관계전도를 통하여 교회를 부흥시키고, 지역과 나라 더
나아가 열방을 섬기고자 하는 열망이 가득한 교회들이다.

제 4 장
성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 설문 연구

1. 설문의 목적과 절차

1) 설문의 목적
본 설문은 현재 성복교회에서 시행중인 ‘목장교회 관계전도’의 현황을 파악하여 더욱 발전적인
방향을 제시하는 데 있다.

2년간 성복교회에서 시행된 ‘목장교회 관계전도’의 장점과 단점을

파악하고, 그에 대한 내용과 결과를 앞으로의 사역에 구체적으로 적용할 것이다. 더 나아가
‘목장교회 관계전도’를 시행하고자 하는 교회들에게 실제적인 도움을 주는 자료가 될 것이다.

2) 참가자
본 설문 조사에 참여한 응답자 수는 성복교회에서 시행중인 ‘목장교회 관계전도’의 사역 과정을
이수한 전체 78명 중에 참여의사를 표시한 30명이 참가하게 되었으며, 참가자 모두는 성복교회의
교인이며, ‘목장교회 관계전도’에 참석한 경험이 있는 평신도이고, 목회자는 없다.

3) 설문 구성 및 자료수집 방법
연구자는 설문 전에 리버티 대학교의IRB(Institutional Review Board)의 검토를 거친 설문동의서를
이메일로 참가자에서 보냈고, 참가자들의 참여 의사를 확인한 후에 설문을 위한 만남을 가졌다. 설문
조사 대상자는 본 연구자의 논문 주제인 ‘목장교회의 관계전도’ 사역을 수행하는 데 중점적인 역할을
하였던 평신도 지도자, 예비 평신도 지도자들로 선정하였고, 설문의 연구목적의 수혜 측면을
조사하기 위하여 새신자와 1년 미만의 등록 교인들도 설문에 참여하게 되었다. 자료수집 방법으로는
대인면담 방식을 사용하여 참가자 당 약 15분간의 시간을 소요하며 자료를 수집 하였다.
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설문구성은 3개의 카테고리에 총 27개의 질문으로 구성되었으며, 개인적인 질문은 1~5번,
‘목장교회 관계전도’ 운영에 대한 질문은 6~19번, ‘목장교회 관계전도’의 효과에 대한 질문은
‘20~27번’이다.
질문의 형식은 1가지 답만을 선택하거나 해당사항 모두를 선택하는 객관식, 자신의 생각을 기입하는
주관식으로 되어 있다.

2. 설문 결과

연구자는 설문 결과를 ‘ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0 버전’을 통하여 얻은
결과를 막대 그래프와 표로 표기하였다. 또한 각 문항 가운데 목장교회의 관계전도의 프로그램들의
상관관계를 유의수준(P)으로 분석하였다. 본 설문은 현재 성복교회가 시행하고 있는 ‘목장교회의
관계전도’의 사역들을 점검하고, 성복교회에서 관계전도를 위해 시행하고 있는 구역 모임, 양육
프로그램, 전도 훈련 등에 대한 성도들의 만족도를 조사하고, 차후 개선되어야 할 방안들을
보완하고자 함을 목적으로 한다.
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참가자의

13명(43.3%)는 여자, 17명(56.7%)는 남자이다.

현재 성복교회의 평균 등록교인

1500명 가운데 1003명이 여성 교인으로 등록되어 있고, 연구에 적합한 설문조사대상자로 30명을
고려하였다. 교회 구성원의 60% 이상이 여자임을 고려할 때에 남자 성도의 참가율이 높음을 알 수
있다.
<표 7> 성별
남성

여성

30

17(56.7%)

13(43.3%)

남성

17

27(100%)

0(0.0%)

여성

13

0(0.0%)

24(100%)

사례수

성별

전

체

<그림 1> 성별

[Base: 전체, N=30, 단위: %]
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참가자 중 41세 이상이 43.3%로 가장 높게 나타났다.

36~40 세 이상의 참가자들은 36.7%에

해당하며, 두 번째로 높은 비율을 차지하였다. 그 밖의 18세 이상에서 30세 이상의 참가자는
16.7%을 차지하였고, 31세 이상에서 35세 이하의 참가자들은 3.3%에 해당한다.
참가자들은 ‘목장교회 관계전도’에서 ‘구역장’, ‘차기리더’들로 섬기는 사람들이 많았기 때문에 그에
해당하는 연령대의 사람들이 설문에 응하였고, 성복교회에서 목장교회의 관계전도를 시행할 때에
기존의 연세가 많으신 분들 보다는 젊은 층이 사역에 참여할 것을 호소했기 때문에 표본수가 작은
30세 이하 그룹은 18세 이상 성인 연령부터 30세 이하 그룹을 형성하였으며 이후 5세 단위로 연령
구분을 정하여 설문을 실행했다.
<표 8> 연령
18-30세

31-35세

36-40세

41세 이상

30

5(16.7%)

1(3.3%)

11(36.7%)

13(43.3%)

18-30세

5

5(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

31-35세

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

36-40세

11

0(0.0%)

0(0.0%)

11(100%)

0(0.0%)

41세 이상

13

0(0.0 %)

0(0.0%)

0(0.0%)

13(100%)

사례수

연령별

전

체

<그림 2>

연령

[Base: 전체, N=30, 단위: %]
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전체 참가자

중 56.7%가 구역장의 직분으로 가장 높은 비율을 차지하였고, 그 다음은 차기리더로

30.0%에 해당되었다. 구역원은 10.0%을 차지하였고, 새신자는 3.3%를 차지하였다.
참가자들의 대부분이 성복교회 내에서 목장교회의 관계전도 프로그램에 참여하며, 신앙의 연수가
높고, 기존의 전통교회의 구역장 방식의 모임과 전도 프로그램을 함께 했던 교인들이 많아
성복교회에서 새롭게 실시했던 목장교회의 관계전도 프로그램의 효과와 기존 구역 모임과의 차이를
잘 알 수 있는 구성원들이다.
<그림 3> 직분

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

<표 9> 직분
구역장

차기 리더

구역원

새신자

30

17(56.7%)

9(30%)

3(10%)

1(3.3%)

구역장

17

17(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

차기 리더

9

0(0.0%)

9(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

구역원

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

0(0.0%)

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

사례수

직분별

전

체
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참가자들의 신앙연수 중 가장 많은 해는 6~11년 그룹이 전체 설문자 40.0%으로 가장 높았고,
11년 이상은 26.7%으로 그 다음 높은 수준을 보였다. 3년 이하는 23.3%이며, 4~5년은 10.0%를
차지하였다.

새신자는 목장교회의 관계전도를 통하여 교회에 등록하게 된 새신자이다.

<그림 4> 신앙연수

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

<표 10>

3년 이하

4~5년

6~10년

11년 이상

30

7(23.3%)

3(10%)

12(40%)

8(26.7%)

3년 이하

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4~5년

3

0(0.0%)

3(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

6~10년

12

0(0.0%)

0(0.0%)

12(100%)

0(0.0%)

11년 이상

8

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

8(100%)

사례수

본교회
신앙생활
기간

전

체

신앙 연수
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참가자들 가운데 매주 구역모임에 참석하는 성도들은 전체 설문자 중 40.0%으로 가장 높았고,

한

두 번의 결석에 해당하는 참가자들은 23.3%으로 두 번째로 높았다. 불참의 경우가 20.0%으로 세
번째로 높았고,

잦은 결석은

16.7% 이었다. 참가자들 가운데 구역장과 차기리더는 매주

구역모임에 참석해야 하는 의무를 가지고 있고, 부득이 모임에 결석을 할 경우는 구역장과 담당
목회자에게 보고를 해야함을 원칙으로 하기 때문에 잦은 결석과 불참은 구역원과

새신자들이었다.

<그림 5> 구역모임 참여도

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

<표 11> 구역모임 참여도
전

매주 참석

한 두번 결석

잦은 결석

불참

30

12(40%)

7(23.3%)

5(16.7%)

6(20%)

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

한 두번 결석

7

0(0.0%)

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

잦은 결석

5

0(0.0%)

0(0.0%)

5(100%)

0(0.0%)

불참

6

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

6(100%)

사례수

구역모임
참여 빈도별

체
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전체 참가자 중 33.3%이 구역모임 가운데 ‘예배’를 가장 중요하게 생각하였으며, 그 다음으로는
‘말씀양육’으로

26.7%였다.

‘기도’는 23.3% 이고, ‘삶 나누기(전도훈련)’는 16.7%였다.

<그림 6> 가장 중요하게 생각하는 구역모임의 과정

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

<표 12> 가장 중요하게 생각하는 구역모임의 과정
예배

말씀양육

기도

삶 나누기
(전도훈련)

30

10(33.3%)

8(26.7%)

7(23.3%)

5(16.7%)

구역장

17

7(41.2%)

7(41.2%)

0(0.0%)

3(17.6%)

차기 리더

9

3(33.3%)

1(11.1%)

5(55.6%)

0(0.0%)

구역원

3

0(0.0%)

0(0.0%)

2(66.7%)

1(33.3%)

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

전

사례수

직분별

체
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참가자들이 참석하는 구역에서 제공하는 예배에 대한 만족도는 매우 만족과 만족이 30.0%로 가장
높게 나타났다. 보통은 20.0%로 두 번째로 높게 나타났다.
3.3%였다.

불만족은 16.7%였고, 매우 불만족은

불만족과 매우 불만족을 선택한 경우, 구역장의 빈번한 연락과 자신의 삶을 노출하는

것에 대한 거부감을 이유로 들었다.

<그림 7> 구역모임 예배 만족도

[Base : N=30(전체), 단위 : %]

전체 평균 66.7%
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참가자들이 참여하였던 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정에 대한 만족도는 매우 만족이
43.3%로 가장 높았고, 보통이 30.0%로 두 번째로 높았다. 또한 만족과 불만족은 13.3%로 나타났다.
말씀양육과정은 모든 성도들이 의무적으로 들어야 함을 원칙으로 하고 있으며, 매 주 과제와
기도제목 등을 나눠야 되는 의무를 갖고 시작해야 한다. 이로 인한 성도들의 부담감이 크기 때문에
만족과 불만족에 대한 응답이 다른 설문의 만족도보다 높게 나타났다

<그림 8> 말씀양육과정에 대한 만족도

.
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<표 13> 말씀양육과정에 대한 만족도
전

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여 빈도별

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

17(56.7%)

9(30%)

4(13.3%)

3.87

남성

17

7(41.2%)

6(35.3%)

4(23.5%)

3.47

여성

13

10(76.9%)

3(23.1%)

0(0.0%)

4.38

18-30세

5

5(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

5.00

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

7(63.6%)

4(36.4%)

0(0.0%)

4.18

41세 이상

13

5(38.5%)

5(38.5%)

3(23.1%)

3.31

구역장

17

11(64.7%)

6(35.3%)

0(0.0%)

4.24

차기 리더

9

4(44.4%)

1(11.1%)

4(44.4%)

3.11

구역원

3

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

3.67

새신자

1

1(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

5.00

3년 이하

7

2(28.6%)

5(71.4%)

0(0.0%)

3.57

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

2.00

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.75

11년 이상

8

3(37.5%)

4(50.0%)

1(12.5%)

3.50

매주 참석

12

7(58.3%)

5(41.7%)

0(0.0%)

4.17

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.57

잦은 결석

5

2(40%)

3(60%)

0(0.0%)

3.60

불참

6

1(16.7%)

1(16.7%)

4(66.7%)

2.67

한 두번 결석
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 말씀 양육 과정 중 하나인 1과에 대한 만족도는 매우
유익했다는 참여자가 53.3%로 높았고, 유익했다는 참가자가23.3%로 나타났다. 보통의 경우는
13.3%를 차지하였고, ‘유익하지 않다’는 6.7%를 나타냈고,

‘매우 유익하지 않다’는 3.3%를 나타냈다.

1과는 말씀과 실천에 관한 훈련으로 성도가 주일에 들은 공예배 설교를 구역장을 통하여 다시 듣고,
그 말씀을 삶 가운데 실천하는 훈련에 관한 과정을 설명한 것으로 ‘목장교회 관계전도’의 가장
기본이 되는 훈련이다. 목장교회의 관계전도는 말씀을 삶 가운데 실천함으로 나타나는 성령의 능력과
열매가 전도로 이어지게 하는 것을 목적에 두기 때문에 가장 중요한 말씀 양육 단계이자 관계전도의
가장 기초이자 시작점이 되는 단계이다. 모든 성도들은 1과를 통하여 자신들의 삶 가운데 말씀을
실천할 때 나타나시는 하나님의 능력과 은혜를 체험하고, 나누게 되는 데 실질적인 삶의 현장에서
1과의 말씀을 실천한 성도들은 ‘매우 유익하다’와 ‘유익하다’는 결론을 내렸고, 함께 참여하는 같은
구역의 사람들에게 영적 도전과 응원을 주게 된다고 답하였다. 이 조사를 통하여 성복교회의
관계전도가 기본적인 목적에 맞게 삶의 경건성을 성도들이 잘 형성하고 있음을 알 수 있었다.
<그림 9> 말씀양육과정 1과에 대한 만족도
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<표 14> 말씀양육과정 1과에 대한 만족도

전

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

23(76.7%)

4(13.3%)

3(10%)

4.17

남성

17

10(58.8%)

4(23.5%)

3(17.6%)

3.82

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.62

18-30세

5

5(80%)

1(20%)

0(0.0%)

4.60

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

9(81.8%)

2(18.2%)

0(0.0%)

4.45

41세 이상

13

(76.9%)

(7.7%)

(15.4%)

3.92

구역장

17

17(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.59

차기 리더

9

4(44.4%)

2(22.2%)

3(33.3%)

3.44

구역원

3

2(66.7%)

1(33.3%)

0(0.0%)

4.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.00

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

1.67

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.83

11년 이상

8

5(62.5%)

3(37.5%)

0(0.0%)

4.25

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.42

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

5.00

잦은 결석

5

3(60%)

2(40%)

0(0.0%)

4.20

불참

6

1(16.7%)

2(33.3%)

3(50%)

2.67

한 두번 결석
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 말씀 양육 과정 중 하나인 2과에 대한 만족도는 매우
유익했다는 참여자는 4334%로 가장 높았다. 보통으로 답한 참가자는 26.7%로 두 번째로 높았다.
유익하다는 참가자는 20.0%였고,

‘유익하지 않다’는 6.7였고, 전혀 유익하지 않다는 참가자는

3.3%였다.
2과는 ‘나누는 삶’에 관한 훈련으로 성도가 1과를 통하여 주일에 들은 공예배 설교를 구역장을
통하여 다시 듣고, 그 말씀을 삶 가운데 실천하는 훈련하여 삶 가운데 나타나신 하나님의 능력과
은혜를 솔직하게 나누는 시간이다. 이 시간을 통하여 성도들은 성령의 능력과 하나님의 은혜가
자신들의

삶을

지배하는

과정을

배우게

되며,

다른

사람의

나눔을

통하여

자신의

신앙을

되돌아보기도 한다. 성도들은 이 과정을 통하여, 자신의 신앙을 돌이켜 보고, 다른 사람의 신앙에
도전을 받기도 하면서 함께 신앙의 성숙의 훈련을 받게 된다. 이 과에서 보통과 유익하다는 입장이
같은 이유는 구역 내에 직분에 따라 실질적으로 말씀 훈련을 한 경우와 하지 않은 경우의 입장이
분명히 차이를 나타내고 있으며, 성도들이 말씀을 실천했을 때, 직접적으로 드러나지 않는 은혜의
경험이 없을 때의 실망감 등의 감정이 내포되어 있다.

<그림 10> 말씀양육과정 2과에 대한 만족도
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<표 15> 말씀양육과정 2과에 대한 만족도

전

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

19(63.3%)

8(26.7%)

3(10%)

3.93

남성

17

6(35.3%)

8(47.1%)

3(17.6%)

3.29

여성

13

13(100)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.77

18-30세

5

1(20%)

4(80%)

0(0.0%)

3.20

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

8(72.7%)

3(27.3%)

0(0.0%)

4.45

41세 이상

13

10(76.9%)

1(7.7%)

2(15.4%)

3.92

구역장

17

15(88.2%)

2(11.8%)

0(0.0%)

4.41

차기 리더

9

4(44.4%)

2(22.2%)

3(33.3%)

3.44

구역원

3

0(0.0)

3(100%)

0(0.0%)

3.00

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

5(71.4%)

2(28.6%)

0(0.0%)

3.71

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

1.67

6~10년

12

11(91.7%)

1(8.3%)

0(0.0%)

4.83

11년 이상

8

3(37.5%)

5(62.5%)

0(0.0%)

3.63

매주 참석

12

11(91.7%)

1(8.3%)

0(0.0%)

4.33

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.71

잦은 결석

5

2(40%)

3(60%)

0(0.0%)

3.80

불참

6

0(0.0%)

3(50%)

3(50%)

2.33

한 두번 결석
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성복교회의

‘목장교회

관계전도’를

위한

말씀

양육

과정

중

하나인

3과에

대한

만족도는

‘유익하다’는 참가자가 36.7%로 가장 높았다. ‘매우 유익하다’로 답한 참가자는 33.3%로 두 번째로
높았고, 보통이다는 16.7% 였다. 그 밖의 ‘유익하지 않다’는

10.0%를 차지하였고, ‘아주 유익하지

않다’는 3.3% 였다. 3과는 ‘전하는 삶’에 관한 훈련으로 성도가 1과와 2과를 통하여 연습한 삶의
경건의 훈련과 방식을 실질적으로 전도를 통하여 열매 맺도록 돕는 전도훈련이 주 내용을 이룬다.
실질적으로 성도들과 3과의 내용을 나누어 보면, 자신의 경건을 주변 사람들이 알아준다 하더라도
기독교에 대한 안 좋은 인식과 선입관으로 실질적인 전도가 많이 어려워졌다는 의견들이 많았다.

<그림 11> 말씀양육과정 3과에 대한 만족도

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

119

<표 16> 말씀양육과정 3과에 대한 만족도

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

전

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

21(70%)

5(16.7%)

4(13.3%)

3.87

남성

17

8(47.1%)

5(29.4%)

4(23.5%)

3.29

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.62

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

4.20

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

7(63.6%)

3(27.3%)

1(9.1%)

4.00

41세 이상

13

10(76.9%)

1(7.7%)

2(15.4%)

3.77

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

0(0.0%)

4.35

차기 리더

9

4(44.4%)

2(22.2%)

3(33.3%)

3.22

구역원

3

1(33.3%)

1(33.3%)

1(33.3%)

3.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

3.86

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

1.67

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.75

11년 이상

8

3(37.5%)

4(50%)

1(12.5%)

3.38

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.42

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.57

5

1(20%)

3(60.0%)

1(20%)

3.00

6

1(16.7%)

2(33.3%)

3(50%)

2.67

한 두 번
결석
잦은 결석
불참
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 말씀 양육 과정 4과에 대한 만족도는 ‘매우 유익하다’는
참여자가 43.3%로 가장 높았다. ‘유익하다’고 답한 참가자는 23.3%로 두 번째로 높았고, ‘보통’으로
답한 참가자는 20.0%를 였다. 그 밖의 ‘유익하지 않다’는 3.3%,

‘매우 유익하지 않다’는 10.0%였다.

4과의 ‘열매 맺는 삶’의 훈련 과정은 3과를 통하여, 삶의 현장에서 복음을 전하는 성도들을 구역
모임에서 함께 지지하고, 서로를 위해 중보기도 하는 것을 초점으로 둔다. 이 시간을 통하여
성도들은 전도의 힘을 얻고, 자신이 전도하고자 작정한 사람들을 위해 집중적으로 기도하기도 하고,
때로는 함께 만남을 도모하기도 한다. 4과를 통하여 실질적인 전도의 결과물이 나타난다. 그렇기
때문에 성도들은 자신들의 삶의 현장에서 실질적인 전도를 행하고, 그것이 성공했을 때의 보람과
은혜에 대한 경험으로 유익하다는 의견과 매우 유익하다는 의견이 높았으나 많은 노력에도 불구하고,
전도의 결실이 늦게 맺히거나, 실질적인 전도가 이루어지지 않은 경우, 오랜 시간을 기다리고,
노력해야 하는 부담감 때문에 매우 유익하지 않다는 의견이 유익하지 않다는 의견보다 높으며,
보통의 비중도 20.0%를 차지하고 있다.
<그림 12> 말씀양육과정 4과에 대한 만족도
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<표 17> 말씀양육과정 4과에 대한 만족도

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

전

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

20(66.7%)

6(20%)

4(13.3%)

3.87

남성

17

7(41.2%)

6(35.3%)

4(23.5%)

3.18

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.77

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

4.00

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

6(54.5%)

5(45.5%)

0(0.0%)

4.00

41세 이상

13

10(76.9%)

0(0.0%)

3(23.1%)

3.85

구역장

17

15(88.2%)

2(11.8%)

0(0.0%)

4.59

차기 리더

9

4(44.4%)

1(11.1%)

4(44.4%)

2.78

구역원

3

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

3.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.57

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

1.33

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.58

11년 이상

8

2(25%)

5(62.5%)

1(12.5%)

3.13

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.83

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.43

5

0(0.0%)

5(100.0%)

0(0.0%)

3.00

6

1(16.7%)

1(16.7%)

4(66.7%)

2.00

한 두번
결석
잦은 결석
불참
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성복교회의

‘목장교회

관계전도’를

위한

전도훈련에

대한

43.3%로 가장 높았다. 그 밖의 ‘매우 유익하다’는 참가자는

만족도는

유익하다는

26.7%를 차지하였다.

참가자들이
‘보통이다’를

택한 참가자도 전체의 20.0%를 였다. 성복교회의 전도훈련은 총 5과로 진행되며, 전도훈련의 최종
목표는 전도를 통한 새신자를 올바른 그리스도의 제자로 세우는 것에 있다. 성도들은 실질적인 삶의
현장에서 새신자를 작정하고, 새신자에게 어떻게 다가가며, 어떠한 방식으로 자신을 드러내고, 더
나아가 성도들 각자의 삶 가운데 깊이 개입하시는 하나님을 경건의 능력과 여러 상황 가운데
드러나는 인격과 섬김을 통하여 복음을 전하는 실질적인 전도 훈련이다. 실제로 참여했던 모든
성도들은 자신의 삶을 돌아볼 수 있어 보람을 느낀다고 대답하였고, 무엇보다도 매 순간 하나님을
자신의 모든 영역에서 인식하며 살아야 되는 삶에 대한 고민이 가장 큰 보람이자 부담이라 답하였다.
그렇기 때문에 유익하다는 입장이 매우 유익하다는 입장보다 높은 수치를 보였고, 보통도 20.0%나
되었다. 또한 전혀 유익하지 않다는 입장 역시 10.0%였다.

<그림 13> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련에 대한 만족도
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목장교회의 관계전도의 전도훈련에 대한 상관관계를 살펴보면, 구역모임의 예배에 대한 만족도는
직분이 높아질수록 구역모임 참여 빈도가 높았으며(p < 0.001), 성복교회에서 신앙 생활을 오래 한
성도들이 구역모임에 대한 참여도가 높게 나타났다(p < 0.001). 또한 연령이 높을수록 전도훈련에
대한 만족도가 높았다( p < 0.001).

<표 18> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련에 대한 상관관계

성별
성별

연령별

Pearson 상관계수

연령별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

직분별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

본교회
신앙생활
기간별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

구역모임
참여
빈도별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

전도훈련
만족도

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

직분별

구역모임
참여
빈도별

전도훈련
만족도

.388*

-.404*

-.128

-.591**

.589**

.034

.027

.499

.001

.001

30

30

30

30

30

30

*

1

-.204

-.154

-.090

.095

.280

.416

.635

.618

30

30

30

30

.091

**

-.356

.633

.000

.053

1

유의수준(양쪽)
N

본교회
신앙생활
기간별

.388

.034
30

30

*

-.204

.027

.280

30

30

30

30

30

30

-.128

-.154

.091

1

.327

-.003

.499

.416

.633

.077

.989

30

30

30

30

30

30

-.591**

-.090

.648**

.327

1

-.700**

.001

.635

.000

.077

30

30

30

30

30

30

**

1

-.404

1

.648

.000

**

.095

-.356

-.003

.001

.618

.053

.989

.000

30

30

30

30

30

.589

-.700

30
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<표 19> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련의 만족도
전

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30)

21(70%)

6(20%)

3(10%)

3.77

남성

17

8(47.1%)

6(35.3%)

3(17.6%)

3.18

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.54

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

3.80

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

1.00

36-40세

11

7(63.6%)

4(36.4%)

0(0.0%)

3.91

41세 이상

13

10(76.9%)

1(7.7%)

2(15.4%)

3.85

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

0(0.0%)

4.18

차기 리더

9

4(44.4%)

2(22.2%)

3(33.3%)

3.22

구역원

3

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

3.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

3.86

4~5년

3

0(0.0%)

1(33.3%)

2(66.7%)

1.67

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.67

11년 이상

8

3(37.5%)

4(50%)

1(12.5%)

3.13

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.25

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.71

잦은 결석

5

1(20%)

4(80%)

0(0.0%)

3.20

불참

6

1(16.7%)

2(33.3%)

3(50%)

2.17

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여 빈도별

한 두번 결석

체
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 전도훈련 1과에 대한 만족도는 유익하다는 참가자가 전체의
50.0%로 가장 높았고, 매우 유익은 30.0%로 두 번째로 높았다. 보통을 선택한 참가자도 13.3%에
해당되었고, 유익하지 않다는 참가자는 6.7%에 해당되었다. 전도훈련 1과는 ‘말씀을 행함으로’이다.
1과는 성도가 전도를 해야 하는 궁극적인 이유와 전도의 방법으로서 예배의 말씀을 삶의 능력으로
행해야 함을 가르치고 있다. 성도들은 실질적인 전도의 현장에서 성도가 말씀을 지킴으로 나타나는
능력을 가르치고, 그 능력을 통하여 관계 맺는 모든 사람들에게 전도의 열매를 실천하도록 독려한다.
성도들은 이 시간을 통하여 그 주 받았던 주일 말씀을 정리하고, 그 말씀을 실천할 수 있는 행동
리스트를 작성한다. 또한 이 행동에 대한 실천 여부와 그 가운데 함께 하신 하나님에 대한 간증 및
중보기도의 시간을 갖는다. 이 과정에서 많은 성도들은 자신의 삶을 하나님 앞에서 경건하게
살아가는 실질적 훈련이 되기 때문에 유익하다는 의견이 40,9%였고, 실질적인 행동의 실천 여부를
점검하는 과정이 불편하다는 성도들도 있고, 그 가운데 드러나는 하나님의 경험이 없을 때 오는
실망감 때문에 ‘매우 유익하다’는 응답과 ‘보통이다’의 응답이 30.0%와 13.3%로 나타났으며,
‘유익하지 않다’는 응답도 6.7%였다.
<그림 14> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련1과의 만족도
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<표 20> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련1과의 만족도
전

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

체

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

24(80%)

4(13.3%)

2(6.7%)

4.03

남성

17

11(64.7%)

4(23.5%)

2(11.8%)

3.65

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.54

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

3.80

31-35세

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

36-40세

11

10(90.9%)

1(9.1%)

0(0.0%)

4.09

41세 이상

13

10(76.9%)

1(7.7%)

2(15.4%)

4.15

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

0(0.0%)

4.41

차기 리더

9

5(55.6%)

2(22.2%)

2(22.2%)

3.44

구역원

3

3(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.00

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.57

4~5년

3

0(0.0%)

2(66.7%)

1(33.3%)

2.67

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.33

11년 이상

8

6(75%)

1(12.5%)

1(12.5%)

3.63

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.50

한 두번 결석
잦은 결석

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.43

5

3(60%)

2(40%)

0(0.0%)

3.60

불참

6

2(33.3%)

2(33.3)

2(33.3%)

3.00

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 전도훈련 2과에 대한 만족도는 유익하다는 참가자가 전체의
40.0%로 가장 높았고, 매우 유익하다는 참가자는 26.7%로 두 번째로 높았다. ‘유익하지 않다’와
보통의 경우는 16.7%로 같았다. 전도훈련 2과는 ‘섬김의 삶으로’이다. 2과는 모든 성도가 자신의
삶의 영역에서 말씀을 실천하는 경건한 삶을 살아야 하며, 그 중 하나가 나보다 남을 먼저 섬기는
삶에서 시작된다는 것을 가르치고 있다. 또한 섬김을 통하여 성도들 각자에게 나타나신 하나님의
은혜와 능력들을 나누는 시간이다. 특별히 이 시간에는 자신의 주변의 전도자를 작정하고, 그
전도자를 위해 어떠한 섬김과 시간, 정성을 들일 수 있는 지 실천할 수 있는 영역들을 세부적으로
나누는 시간이다. 이 시간을 통하여 성도들은 실질적인 삶의 전도 대상자와 섬김에 대해 깊은 고민을
하게 된다. 이 시간을 겪은 성도들은 유익하다는 생각을 갖게 되는 반면 주변에 믿지 않는 사람과의
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접촉이 적고, 전도할 대상자가 없다는 의견도 종종 접하게 된다. 그러므로 유익하다는 설문자가 매우
유익하다는 설문자보다 적으며, 보통과 ‘유익하지 않다’는 설문자도 16.7%를 차지했다.
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<그림 15> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련2과의 만족도

<표 21> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련2과의 만족도
전

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

20(66.7%)

5(16.7%)

5(16.7%)

3.77

남성

17

7(41.2%)

5(29.4%)

5(29.4%)

3.24

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.46

18-30세

5

4(80%)

0(0.0%)

1(20%)

3.60

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

6(54.5%)

5(45.5%)

0(0.0%)

3.64

41세 이상

13

10(76.9%)

0(0.0%)

3(23.1%)

4.08

구역장

17

15(88.2%)

2(11.8%)

0(0.0%)

4.29

차기 리더

9

4(44.4%)

1(11.1%)

4(44.4%)

3.11

구역원

3

1(33.3)

2(66.7%)

0(0.0%)

3.33

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

3년 이하

7

6(85.7%)

0(0.0%)

1(14.3%)

4.43

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

2.00

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.25

11년 이상

8

2(25%)

5(62.5%)

1(12.5%)

3.13

매주 참석

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.42

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.43

5

0(0.0%)

4(80%)

1(20%)

2.80

6

1(16.7%)

1(16.7%)

4(66.7%)

2.50

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

한 두번
결석
잦은 결석
불참

체
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 전도훈련과정 중 3과에 대한 만족도는 유익하다는 참가자가
66.7%로 가장 높았고, 매우 유익하다는 참가자는 16.7%를 차지하였다. 또한 유익하지 않다는
참가자는 13.3%로 나타났고, 보통이라 답한 참가자도 3.3%로 나타났다. 3과는 ‘말씀을 선포하라’이다.
이는 성복교회의 모든

성도들이 자신들의 삶의

현장에서 자신과 관계되는 모든 사람들에게

의무적으로 복음을 전해야 한다는 내용을 담은 것으로 전하는 자의 복됨을 강조하고, 모든
성도들에게 실질적인 전도를 실행할 수 있도록 독려하는 내용을 담고 있다. 작정한 전도자들을
자신의 구역 모임에 참석하도록 독려하고, 구역원들과 좋은 관계를 맺어 교회에 대한 기대감을 주는
것을 우선적으로 하고 있다. 이 과정을 통하여 자신의 주변인들이 구역모임의 사람들과 관계를 맺고,
교회로 정착되는 과정을 보면서 성도들은 보람과 전도의 결실을 느끼게 된다. 더 나아가 전도에 대한
결실이 없는 구역 모임의 성도들도 구역원들이 전도자를 자신의 구역 모임에 소개하고, 교회로
인도하는 과정을 보고, 전도의 실질적인 효과를 느끼기 때문에 유익하다는 의견이 68.2%로 절 반
이상을 나타나게 된 것이다.

<그림 16> 전도훈련 3과에 대한 만족도
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<표 22> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련 3과에 대한 만족도
전

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

25(83.3%)

1(3.3%)

4(13.3%)

3.87

남성

17

12(70.6%)

1(5.9%)

4(23.5%)

3.71

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.08

18-30세

5

4(80%)

0(0.0%)

1(20%)

3.60

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

10(90.9%)

1(9.1%)

0(0.0%)

4.27

41세 이상

13

11(84.6%)

0(0.0%)

2(15.4%)

3.77

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

0(0.0%)

4.06

차기 리더

9

6(66.7%)

0(0.0%)

3(33.3%)

3.44

구역원

3

3(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.67

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

3년 이하

7

6(85.7%)

0(0.0%)

1(14.3%)

3.71

4~5년

3

1(33.3%)

0(0.0%)

2(66.7%)

2.67

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.08

11년 이상

8

6(75%)

1(12.5%)

1(12.5%)

4.13

매주 참석

12

(100%)

(0.0%)

0(0.0%)

4.00

한 두번 결석

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.14

잦은 결석

5

4(60%)

1(20%)

1(20%)

4.00

불참

6

3(50%)

0(0.0%)

3(50%)

3.17

사례수
성별

체
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 전도훈련과정 중 4과에 대한 만족도는 매우 유익하다는
참가자가 43.3%로 가장 높았고, 유익하다는 참가자는 36.7%로 두 번째로 높았다. 또한 보통의
경우도 20.0%를 나타났다. 4과는 ‘함께하라’이다. 이는 성복교회의 모든 성도들이 자신들의 삶의
현장에서 자신과 관계되는 모든 사람들에게 의무적으로 복음을 전하는 것에 있어 어려운 부분들을
나누고, 중보기도를 통하여 서로에게 힘이 되도록 돕는 시간이다. 또한 이 때의 중보기도와
실질적으로 전도에 있어 도움이 필요한 부분들을 교회와 협력할 수 있도록 이끄는 중요한 시간이다.
목장교회의 관계전도에 있어 새신자는 먼저는 교회보다 구역의 사람들과 좋은 관계를 맺는 것을
우선순위로 둔다. 무조건적으로 교회에 대한 출석을 강조하던 전통 구역의 모임을 배제하고,
새신자가 먼저는 편안하게 구역모임의 사람들과 개인적인 좋은 관계를 맺고, 교회에 대한 긍정적인
마음을 갖은 후 교회 출석을 유도하는 것이다. 4과에서는 구역모임의 구역원들이 전도를 지지하기
위해, 서로를 위해 중보기도 하고, 복음을 전하는 데 있어 실질적인 어려움들을 나누고, 도울 수
있는 시간을 넘어서 구역 모임에 참석하고 있는 새신자가 있다면 그 새신자를 위해서 구체적으로
단계를 적용하여, 새신자의 마음을 얻고자 노력한다. 첫째는 새신자의 상황과 형편 알기, 둘째는
새신자의 필요 알기, 셋째는 새신자 돕기 등을 통하여 새신자의 영적, 물적 상황에 대한 배려를
어떻게 접근할 지도 구체적으로 서술된다. 구역 모임 내의 전도에 대한 의무와 부담을 느끼는
성도들에게 많은 힘이 되는 시간이기 때문에 실질적인 전도에 도움이 되는 결과로써 ‘유익하지
않다’와 ’매우 유익하지 않다’는 집결되지 않았다.

132

<그림 17> 전도훈련 4과에 대한 만족도

<표 23> 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련 4과에 대한 만족도
전

만족 그룹

보통 그룹

5점 평균

30

24(80%)

6(20%)

4.23

남성

17

12(70.6%)

5(29.4%)

4.00

여성

13

12(92.3%)

1(7.7%)

4.54

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

4.60

31-35세

1

0(0.0%)

1(100%)

3.00

36-40세

11

11(100%)

0(0.0%)

4.64

41세 이상

13

9(69.2%)

4(30.8%)

3.85

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

4.59

차기 리더

9

5(55.6%)

4(44.4%)

3.67

구역원

3

3(100%)

0(0.0%)

4.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

3.00

3년 이하

7

5(71.4%)

2(28.6%)

3.86

4~5년

3

0(0.0%)

3(100%)

3.00

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

4.75

11년 이상

8

7(87.5%)

1(12.5%)

4.25

매주 참석

12

11(91.7%)

1(8.3%)

4.50

한 두 번 결석

7

7(100%)

0(0.0%)

4.57

잦은 결석

5

4(80%)

1(20%)

4.00

불참

6

2(33.3%)

4(66.7%)

3.50

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

체
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 전도훈련 5과에 대한 만족도는 매우 유익했다고 응답한
참가자가 전체의 46.7%로 가장 높았고, 그 다음으로는 유익하다는 참가자가 26.7%를 차지하였다.
또한 보통이라 응답한 참가자는 20.0%를 차지하였고, ‘유익하지 않다’와 ‘전혀 유익하지 않다’
참가자도 3.3%에 해당되었다. 5과는 ‘새신자 세우기’이다. 이 과에서는 관계전도를 통하여 얻은
새신자가 구역 모임에 잘 참석하고, 교회에 잘 적응하도록 기존의 성도들이 도울 수 있는 여러
조건들을 배우고, 무엇보다 우선적으로 새신자를 축복하며, 중보 기도하는 시간이다. 이 시간을
통하여 새신자는 본인이 매우 존귀하고, 특별한 존재로 인식할 수 있게 되며, 교회의 중요한 성도로
세워지는 중요한 시간이다. 그러나 구역장들의 의견을 종합해 보면, 궁극적으로 새신자들을 위한
시간을 넘어서 전도자들을 위로하고, 격려하는 프로그램이 더 필요하다는 의견들이 많았다. 그렇기
때문에 보통이라 답한 참가자와 유익하지 않다는 참가자들의 의견이 설문에 반영되었다고 본다.

<그림 18> 전도훈련 5과에 대한 만족도
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<표 24> 전도훈련 5과에 대한 만족도
전

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

22(73.3%)

6(20%)

2(6.7%)

4.10

남성

17

9(52.9%)

6(35.3%)

2(11.8%)

3.88

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.38

18-30세

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

4.60

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

8(72.7%)

3(27.3%)

0(0.0%)

3.91

41세 이상

13

10(76.9%)

2(15.4%)

1(7.7%)

4.23

구역장

17

17(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.59

차기 리더

9

4(44.4%)

3(33.3%)

2(22.2%)

3.44

구역원

3

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

3.67

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.71

4~5년

3

0(0.0%)

1(33.3%)

2(66.7%)

2.00

6~10년

12

12(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.33

11년 이상

8

4(50%)

4(50%)

0(0.0%)

4.00

매주 참석

12

(100%)

(0.0%)

0(0.0%)

4.58

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.57

5

2(40%)

3(60.0%)

0(0.0%)

3.80

6

1(16.7%)

3(50%)

2(33.3%)

2.83

사례수
성별

체

한 두번
결석
잦은 결석
불참
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 위한 구역 모임 중 기도회에 대한 만족도는 매우 유익했다는
참가자가 전체의 43.3.%로 가장 높았고, 유익했다는 참가자는 36.7%를 차지하였다. 또한 보통이라고
응답한 참가자는 13.3%로 나타났으며, ‘유익하지 않다’와 ‘전혀 유익하지 않다’라 답한 참가자는 4.5%
였다.

성복교회의 구역모임 기도회는 크게 3가지의 주제를 두고 기도한다. 첫째는 이 시간을 통하여

모두가 그리스도의 제자 된 삶을 살도록 결단하게 하여 주시고, 온전히 주님께서 주관하도록
기도한다. 둘째는 말씀 양육과 나눔 이후에 성도들의 각자의 신앙의 모습과 기도 제목을 두고
기도하고, 삶의 현장에서 작정한 전도인을 위해 중보기도 한다. 셋째는 교회를 위해서 기도하고, 한
주간 각자의 삶이 말씀 안에서 행함으로 복음을 전파할 수 있도록 성령님의 인도하심을 이끄는
기도로 마친다. 설문에 응했던 사람들 가운데 구역 모임에서 우선적으로 모임에 참석한 사람들의
끈끈한 관계가 형성된 후에 구역원들이 자신의 주변을 섬기고, 전도하는 과정을 지지하고, 독려해야
한다는 지적이 있었다. 먼저는 구역모임에 있어 서로를 진심으로 사랑하고, 섬기는 훈련이 더
특별하고, 세부적으로 연습이 된 후에 세상 가운데 전도의 훈련이 이루어져야 할 필요성을 호소하는
사람들이 더 많았다. 그렇기 때문에 기도회와 모임에 있어 만족도가 보통이라는 참가자가 13.3%였고,
‘유익하지 않다’와 ‘전혀 유익하지 않다’라는 참가자가 3.3%로 나타났다.
<그림 19> 구역모임의 기도회 만족도
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<표 25> 구역모임의 기도회 만족도
전

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

24(80%)

4(13.3%)

2(6.7%)

4.13

남성

17

11(64.7%)

4(23.5%)

2(11.8%)

3.82

여성

13

13(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.54

18-30세

5

3(60%)

2(40%)

0(0.0%)

4.20

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

11(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.27

41세 이상

13

10(76.9%)

2(15.4%)

1(7.7%)

4.15

구역장

17

16(94.1%)

1(5.9%)

0(0.0%)

4.47

차기 리더

9

5(55.6%)

2(22.2%)

2(22.2%)

3.56

구역원

3

3(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.33

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

6(85.7%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4.57

4~5년

3

0(0.0%)

1(33.3%)

2(66.7%)

2.00

6~10년

12

(100%)

(0.0%)

0(0.0%)

4.58

11년 이상

8

(75%)

(25%)

0(0.0%)

3.88

매주 참석

12

(91.7%)

(8.3%)

0(0.0%)

4.58

한 두번 결석

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.57

잦은 결석

5

4(80%)

1(20%)

0(0.0%)

3.80

불참

6

2(33.3%)

2(33.3%)

2(33.3%)

3.00

사례수
성별

체
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성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 통해 각 구역에 전도된 새신자의 수는 6~10명이 가장 많았고,
11~15명과 1~5명이 20.0%로 그 다음으로 많았다. 또한 16명 이상은 13.3%를 차지하였다.
설문조사가 12월에서 이루어 진 것을 고려했을 때, 3월부터 양육 프로그램과 전도훈련을 시작한
날짜를 고려해 본다면 평균적으로 10개월에 6~10명의 새신자가 구역으로 편입된 것을 알 수 있다.
이는 성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 각 구역 모임에 각자가 자신의 자리에서 전도에 대한 섬김과
희생에 열심을 다했다는 것을 잘 알 수 있는 수치이다.

<그림 20> 관계전도를 통한 새신자 수

[Base : N=30(전체), 단위:%]
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<표 26> 관계전도를 통한 새신자 수
전

1~5명

6~10명

11~15명

16명 이상

30

6(20%)

14(46.7%)

6(20%)

4(13.3%)

남성

17

5(29.4%)

2(11.8%)

6(35.3%)

4(23.5%)

여성

13

1(7.7%)

12(92.3%)

0(0.0%)

0(0.0%)

18-30세

5

0(0.0%)

0(0.0%)

5(100.0%)

0(0.0%)

31-35세

21

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

21(100.0%)

36-40세

11

5(45.5%)

6(54.5%)

0(0.0%)

0(0.0%)

41세 이상

13

1(7.7%)

8(61.5%)

1(7.7%)

3(23.1%)

구역장

17

3(17.6%)

11(64.7%)

3(17.6%)

0(0.0%)

차기 리더

9

1(11.1%)

3(33.3%)

1(11.1%)

4(44.4%)

구역원

3

2(66.7%)

0(0.0%)

1(33.3%)

0(0.0%)

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

3년 이하

7

1(14.3%)

4(57.1%)

2(28.6%)

0(0.0%)

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100.0%)

6~10년

12

0(0.0%)

10(83.3%)

2(16.7%)

0(0.0%)

11년 이상

8

5(62.5%)

0(0.0%)

2(25.0%)

1(12.5%)

매주 참석

12

1(8.3%)

9(75.0%)

2(16.7%)

0(0.0%)

7

0(0.0%)

5(71.4%)

2(28.6%)

0(0.0%)

잦은 결석

5

4(80.0%)

0(0.0%)

1(20.0%)

0(0.0%)

불참

6

1(16.7%)

0(0.0%)

1(16.7%)

4(66.7%)

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생
활
기간별

구역모
임 참여
빈도별

한 두번 결석

성복교회의

‘목장교회

체

관계전도’를

통해

각

구역에

전도된

새신자가

새신자를

위한

양육

프로그램에 참여한 경우는 6~10명이 가장 많았고, 1~5명과 11~15명이 23.3%로 그 다음으로
많았다. 또한 16명 이상은 13.3%를 차지하였다. 각 구역의 구성원들은 전도된 새신자들이 먼저 구역
모임에 꾸준히 참석하여, 교회에 대한 거부감을 줄이는 데 힘쓰고, 구역원과 새신자 사이의 좋은
관계를 먼저 구축하는 것에 최선을 다하면서 지속적으로 새신자를 위한 양육 프로그램을 권한다.
그러나 가장 중요한 것은 새신자가 자발적으로 양육 프로그램을 참석할 수 있도록 충분한 시간을
두고, 기다려 주는 것이 가장 중요하다. 또한 구역장과 교사는 새신자의 양육 프로그램에서 새신자가
갖을 수 있는 영적 궁금증과 성경적 원리에 대한 답을 늘 가지고 있어야 하며, 무엇보다도 담당
목회자와의 상호 작용을 통하여 새신자에게 성경적, 신학적으로 바른 방향성을 제시할 수 있어야

139

한다. 앞서 10개월간 각 구역에 편입된 새신자의 수가 6~10명이 가장 높은 수치를 나타낸 것을
비교해 보면, 그 가운데 대다수의 새신자가 양육 프로그램에 참석했다는 것을 알 수 있다. 이를
통하여 성복교회의 ‘목장교회 관계전도’가 새신자의 정착에 매우 효과적인 구역 모임을 실행하고
있음을 알 수 있다.

<그림 21> 양육 프로그램에 참석한 새신자 수
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<표 27> 양육 프로그램에 참석한 새신자 수
전

1~5명

6~10명

11~15명

16명 이상

30

7(23.3%)

12(40.0%)

7(23.3%)

4(13.3%)

남성

17

2(11.8%)

4(23.5%)

7(41.2%)

4(23.5%)

여성

13

5(38.5%)

8(61.5%)

0(0.0%)

0(0.0%)

18-30세

5

0(0.0%)

3(60.0%)

2(40.0%)

0(0.0%)

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100.0%)

36-40세

11

1(9.1%)

5(45.5%)

5(45.5%)

(0.0%)

41세 이상

13

6(46.2%)

4(30.8%)

0(0.0%)

3(23.1%)

구역장

17

6(35.3%)

8(47.1%)

3(17.6%)

0(0.0%)

차기 리더

9

1(11.1%)

3(33.3%)

1(11.1%)

4(44.4%)

구역원

3

0(0.0%)

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

3년 이하

7

4(57.1%)

2(28.6%)

1(14.3%)

0(0.0%)

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100.0%)

6~10년

12

3(25.0%)

9(75.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

11년 이상

8

0(0.0%)

1(12.5%)

6(75.0%)

1(12.5%)

매주 참석

12

5(41.7%)

6(50.0%)

1(8.3%)

0(0.0%)

7

2(28.6%)

5(71.4%)

0(0.0%)

0(0.0%)

잦은 결석

5

0(0.0%)

0(0.0%)

5(100.0%)

0(0.0%)

불참

6

0(0.0%)

1(16.7%)

1(16.7%)

4(66.7%)

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여 빈도별

한 두번 결석

체

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 통해 각 구역에 전도된 새신자의 가운데 1년 이상 출석한다고
응답한 경우는 70.0%에 해당되고, 없다고 응답한 경우는 30.0%에 해당된다. 이를 통하여 각
구역에서 새신자가 교회에 정착할 수 있도록 최선을 다해 섬기고 있음을 확인할 수 있다.
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<그림 22> 새신자 출석 연수

<표 28> 새신자 출석 연수
전
사례수
성별

연령별

직분별

본교회 신앙생활
기간별

구역모임 참여 빈도별

체

있다

없다

30

21(70.0%)

9(30.0%)

남성

17

8(47.1%)

9(52.9%)

여성

13

13(100.0%)

0(0.0%)

18-30세

5

5(100.0%)

0(0.0%)

31-35세

1

0(0.0%)

1(100.0%)

36-40세

11

6(54.5%)

5(45.5%)

41세 이상

13

10(76.9%)

3(23.1%)

구역장

17

15(88.2%)

2(11.8%)

차기 리더

9

4(44.4%)

5(55.6%)

구역원

3

1(33.3%)

2(66.7%)

새신자

1

1(100.0%)

0(0.0%)

3년 이하

7

7(100.0%)

0(0.0%)

4~5년

3

0(0.0%)

3(100.0%)

6~10년

12

12(100.0%)

0(0.0%)

11년 이상

8

2(25.0%)

6(75.0%)

매주 참석

12

12(100.0%)

0(0.0%)

7

7(100.0%)

0(0.0%)

잦은 결석

5

1(20.0%)

4(80.0%)

불참

6

1(16.7%)

5(83.3%)

한 두번 결석

목장교회의 관계전도를 통한 새신자 수의 상관관계를 살펴보면, 전도훈련을 통해 전도된 새신자
가운데 양육 프로그램에 참여하는 새신자의 수가 높았다.(p < 0.001 ) 이를 통하여 목장교회의
관계전도를 위한 전도훈련이 새신자들에게 효과적이었다 평가할 수 있다.

142

<표 29> 전도 훈련을 통한 새신자 수와 양육 프로그램에 참가한 새신자 수, 신앙연수 상관관계

관계전도를
통한
새신자 수

양육
프로그램에
참여한
새신자 수

1년 이상
출석한
새신자 수

Pearson
상관계수

관계전도를 통한
새신자수

양육프로그램에
참여한 새신자 수

1년 이상 출석한
새신자 수

1

.405*

0.047

0.027

0.805

유의수준(양쪽)
N

30

30

30

Pearson
상관계수

.405*

1

.800**

유의수준(양쪽)

0.027

N

30

30

30

Pearson
상관계수

0.047

.800**

1

유의수준(양쪽)

0.805

.000

N

30

30

0

30

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 전도 훈련 과정이 개인과 교회의 영적 성장에 효과적이라는
질의에 매우 효과적이라 응답한 성도가 40.0%로 가장 높았다. 또한 효과적이라고 응답한 성도가
26.7%로 두 번째로 높았으며, 효과적이지 않다와 보통이라 응답한 성도들이 16.7%를 차지하였다.
이는 다음 질의에서 가장 부담이 되었던 전도 훈련 과정이 전도 훈련과 실질적 전도를 차지한
것에서 알 수 있듯이 성도들이 각자의 삶에서 말씀에 근거하여, 경건하고, 거룩하게 자신을 낮추며,
세상 가운데 의를 드러내는 일의 적용에 대한 부담감 때문이다.
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<그림 23> 목장교회 관계전도를 통한 개인 및 교회 성장
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<표 30> 목장교회 관계전도를 통한 개인 및 교회 성장에 대한 만족도
전

만족 그룹

보통 그룹

불만족 그룹

5점 평균

30

20(66.7%)

5(16.7%)

5(16.7%)

3.90

남성

17

8(47.1%)

4(23.5%)

5(29.4%)

3.35

여성

13

12(92.3%)

1(7.7%)

0(0.0%)

4.62

18-30세

5

2(40.0%)

3(60%)

0(0.0%)

3.40

31-35세

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100%)

2.00

36-40세

11

9(81.8%0

1(9.1%)

1(9.1%)

4.18

41세 이상

13

9(69.2%)

1(7.7%)

3(23.1%)

4.00

구역장

17

14(82.4%)

2(11.8%)

1(5.9%)

4.29

차기 리더

9

4(44.4%)

1(11.1%)

4(44.4%)

3.33

구역원

3

2(66.7%)

1(33.3%)

0(0.0%)

3.67

새신자

1

0(0.0%)

1(100%)

0(0.0%)

3.00

3년 이하

7

5(71.4%)

2(28.6%)

0(0.0%)

4.29

4~5년

3

0(0.0%)

0(0.0%)

3(100%)

2.00

6~10년

12

11(91.7%)

1(8.3%)

0(0.0%)

4.58

11년 이상

8

4(50.0%)

2(25%)

2(25.0%)

3.25

매주 참석

12

10(83.3%)

2(16.7%)

0(0.0%)

4.58

7

7(100%)

0(0.0%)

0(0.0%)

4.43

5

3(60%)

1(20%)

1(20%)

3.40

6

0(0.0%)

2(33.3%)

4(66.7%)

2.33

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

한 두번
결석
잦은 결석
불참

체

목장교회 관계전도의 개인 및 교회 성장의 상관분석을 살펴보면, 구역모임의 참여도가 높은
성도들이 성복교회의 목장교회 관계전도의 사역 과정이 개인 및 교회의 영적 성장에 ‘유익하다’라고
답했다(p < 0.001). 이를 통해 구역모임 시간을 통해 목장교회의 관계전도 사역이 잘 수반되고
있음을 알 수 있으며, 성도들에게 무엇보다도 구역모임에 참여할 것을 권면해야 함을 알 수 있다.
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<표 31> 목장교회 관계전도의 개인 및 교회 성장 상관분석

성별

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

연령별

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

직분별

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

본교회
신앙생활
기간별

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

구역모임
참여
빈도별

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

관계전도가
개인 및
교회성장에
유익한가?

Pearson
상관계수
유의수준(양쪽)
N

성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

1

.388*

-.404*

-.128

-.591**

-.566**

.034

.027

.499

.001

.001

30

30

30

30

30

30

.388*

1

-.204

-.154

-.090

-.233

.280

.416

.635

.216

.034

구역모임
참여
빈도별

관계전도가
개인 및 교회성장에
유익한가?

30

30

30

30

30

30

-.404*

-.204

1

.091

.648**

.347

.027

.280

.633

.000

.061

30

30

30

30

30

30

-.128

-.154

.091

1

.327

.134

.499

.416

.633

.077

.479

30

30

30

30

30

30

-.591**

-.090

.648**

.327

1

.768**

.001

.635

.000

.077

30

30

30

30

30

30

-.566**

-.233

.347

.134

.768**

1

.001

.216

.061

.479

.000

30

30

30

30

30

.000

30

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 훈련 과정 중 가장 어려웠던 점은 전도훈련이라고 응답한
성도들이 36.7%로 가장 높았고, 실질적인 전도라 응답한 성도들이 26.7%로 두 번째로 높았다. 또한
말씀 양육이 20.0%를 차지하였고, 구역모임 참석이라 응답한 성도들이 16.7%를 차지하였다.
전도훈련과 실질적인 전도가 가장 어려웠다고 응답한 원인은 성도들이 삶의 현장에서 실질적으로
말씀을 실천하고, 경건의 능력을 통하여 복음을 선포하는 것 자체가 다양한 직장, 이웃 등의 이해
관계들이 연결되어 있고, 복잡한 구조를 형성하고 있기 때문이다. 또한 기성 교회에 대한 강한
반발감 역시 전도훈련과 전도훈련장에서의 실질적인 전도에 많은 걸림돌이 되고 있다고 토로하는
성도들이 많았다.
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<그림 24> 목장교회 관계전도의 훈련 과정 중 가장 어려웠던 점

[Base : N=30(전체), 단위:%]

<표 32> 목장교회 관계전도의 훈련 과정 중 가장 어려웠던 점

전

전도 훈련

실질적인 전도

말씀 양육

구역모임 참석

30

11(36.7%)

8(26.7%)

6(20.0%)

5(16.7%)

남성

17

3(17.6%)

4(23.5%)

6(35.3%)

4(23.5%)

여성

13

8(61.5%)

4(30.8%)

0(0.0%)

1(7.7%)

18-30세

5

0(0.0%)

1(20.0%)

0(0.0%)

4(80.0%)

31-35세

1

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

36-40세

11

3(27.3%)

2(18.2%)

5(45.5%)

1(9.1%)

41세 이상

13

8(61.5%)

4(30.8%)

1(7.7%)

0(0.0%)

구역장

17

7(41.2%)

3(17.6%)

3(17.6%)

4(23.5%)

차기 리더

9

4(44.4%)

4(44.4%)

1(11.1%)

0(0.0%)

구역원

3

0(0.0%)

0(0.0%)

2(66.7%)

1(33.3%)

새신자

1

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

3년 이하

7

4(57.1%)

1(14.3%)

1(14.3%)

1(14.3%)

4~5년

3

1(33.3%)

2(66.7%)

0(0.0%)

0(0.0%)

6~10년

12

6(50.0%)

4(33.3%)

0(0.0%)

2(16.7%)

11년 이상

8

0(0.0%)

1(12.5%)

5(62.5%)

2(25.0%)

매주 참석

12

7(58.3%)

1(8.3%)

1(8.3%)

3(25.0%)

7

3(42.9%)

3(42.9%)

0(0.0%)

1(14.3%)

5

0(0.0%)

1(20.0%)

4(80.0%)

0(0.0%)

6

1(16.7%)

3(50.0%)

1(16.7%)

1(16.7%)

사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

한 두번
결석
잦은 결석
불참

체

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 훈련 과정 중 가장 도움이 되었던 과정은 실질적인 전도라고
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응답한 성도들이 36.7%로 가장 높았고, 전도훈련이라고 응답한 성도들이 30.0%로 두 번째로 높았다.
또한 말씀 양육이 22.3%를 차지하였고, 구역모임 참석이라 응답한 성도들이 10.0%를 차지하였다.
앞서 질의에서 전도훈련과 실질적인 전도가 가장 어려웠다고 응답했으나 성도들은 실질적인 전도와
전도훈련을 통해 개인의 영적 성장과 교회의 영적 성장에 가장 큰 도움이 된다고 답한 것이다. 이는
성도들이 삶의 현장에서 실질적으로 말씀을 실천하고, 경건의 능력을 통하여 복음을 선포하는 것이
그리스도인의 의무인 것을 인식하고 있음을 알려주고 있다. 또한 성복교회의 관계전도의 중요성을
성도들이 이해하고 있음을 보여준다.
<그림 25> 가장 도움이 되었던 목장교회 관계전도 훈련 과정

[Base : N=30(전체), 단위:%]
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<표 33> 가장 도움이 되었던 목장교회 관계전도 훈련 과정

전
사례수
성별

연령별

직분별

본교회
신앙생활
기간별

구역모임
참여
빈도별

체

실질적인 전도

전도 훈련

말씀 양육

구역모임 참석

30

11(36.7%)

9(30.0%)

7(23.3%)

3(10.0%)

남성

17

1(5.9%)

6(35.3%)

7(41.2%)

3(17.6%)

여성

13

10(76.9%)

3(23.1%)

0(0.0%)

0(0.0%)

18-30세

5

0(0.0%)

0(0.0%)

2(40.0%)

3(60.0%)

31-35세

1

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

36-40세

11

3(27.3%)

3(27.3%)

5(45.5%)

0(0.0%)

41세 이상

13

8(61.5%)

5(38.5%)

0(0.0%)

0(0.0%)

구역장

17

8(47.1%)

4(23.5%)

3(17.6%)

2(11.8%)

차기 리더

9

3(33.3%)

5(55.6%)

1(11.1%)

0(0.0%)

구역원

3

0(0.0%)

0(0.0%)

2(66.7%)

1(33.3%)

새신자

1

0(0.0%)

0(0.0%)

1(100.0%)

0(0.0%)

3년 이하

7

4(57.1%)

1(14.3%)

1(14.3%)

1(14.3%)

4~5년

3

0(0.0%)

3(100.0%)

0(0.0%)

0(0.0%)

6~10년

12

7(58.3%)

4(33.3%)

0(0.0%)

1(8.3%)

11년 이상

8

0(0.0%)

1(12.5%)

6(75.0%)

1(12.5%)

매주 참석

12

7(58.3%)

3(25.0%)

1(8.3%)

1(8.3%)

7

4(57.1%)

2(28.6%)

0(0.0%)

1(14.3%)

5

0(0.0%)

0(0.0%)

5(100.0%)

0(0.0%)

6

0(0.0%)

4(66.7%)

1(16.7%)

1(16.7%)

한 두번
결석
잦은 결석
불참

목장교회 관계전도 훈련 과정의 상관관계를 분석하면, 연령이 높을수록 목장교회의 관계전도의
훈련과정 중 가장 도움이 되는 사역을 ‘실질적 전도라 답했다. 이는 전도훈련에 참여하는 직분자들이
처음 성복교회에서 추구하는 젊은 층이 사역에 많이 참여하도록 목표를 둔 것에 반하는 점으로 젊은
층의 실질적인 참여와 지지를 얻을 필요성을 보여준다고 볼 수 있다.
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<표 34> 가장 도움이 되었던 목장교회 관계전도 훈련 과정 상관관계

성별
성별

연령별

Pearson 상관계수

연령별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

직분별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

본교회
신앙생활
기간별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

구역모임
참여
빈도별

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

가장
도움이 된
관계전도
사역

Pearson 상관계수
유의수준(양쪽)
N

직분별

가장
도움이 된
관계전도
사역

구역모임
참여
빈도별

*

-.404*

-.128

-.591**

.733**

.034

.027

.499

.001

.000

30

30

30

30

30

30

*

1

-.204

-.154

-.090

.759**

.280

.416

.635

.000

30

30

30

30

.091

**

-.326

.633

.000

.079

1

유의수준(양쪽)
N

본교회
신앙생활
기간별

.388

.388

.034
30

30

*

-.204

.027

.280

30

30

30

30

30

30

-.128

-.154

.091

1

.327

-.322

.499

.416

.633

.077

.083

30

30

30

30

30

30

-.591**

-.090

.648**

.327

1

-.423*

.001

.635

.000

.077

30

30

30

30

30

30

**

**

-.326

-.322

*

1

.000

.000

.079

.083

.020

30

30

30

30

30

-.404

.733

.759

1

.648

.020

-.423

30

성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 훈련 과정 중 가장 개선이 필요한 과정이 실질적인 전도라고
응답한 성도들이 46.7%로 가장 높았고, 말씀 양육이라고 응답한 성도들이 23.3%로 두 번째로
높았다. 또한 전도 훈련이 20.0%를 차지하였고, 구역모임 참석이라 응답한 성도들이 10.0%를
차지하였다. 앞서 질의에서 전도훈련과 실질적인 전도가 가장 어려웠다고 응답했으나 성도들은
실질적인 전도와 전도훈련을 통해 개인의 영적 성장과 교회의 영적 성장에 가장 큰 도움이 된다고
답한 것을 토대로 분석해 보면, 성도들이 삶의 현장에서 실질적 전도를 원만하게 실천할 수 있는
경건을 위한 행동지침이나 다짐, 교회와의 협력 등이 조금 더 세심하게 필요하다.
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<그림 26> 가장 개선되어야 할 목장교회 관계전도 훈련 과정

[Base: 전체, N=30, 단위: %]

3. 설문 결과에 의한 분석

1) 빈도 분석 결과
설문 참가자 중 주요 대상으로 나오는 그룹은 36세 이상에서 40세 이하로 6년 이상에서
11년이하의 침례교인이다. 참가자 전원은 ‘목장교회 관계전도’의 훈련과정을 수료하였다.

<그림 27>

참가자들은 성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 훈련 과정 중 가장 도움이 되었던 과정을 ‘실질적인
전도’라고 응답하였고, 동시에 전도훈련과 실질적인 전도가 가장 어려웠다고 응답하였다.
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<그림 28> 가장 도움이 되었던 목장교회 관계전도 훈련 과정

[Base : N=30(전체), 단위:%]

그러나 전체적으로 성복교회의 ‘목장교회 관계전도’의 양육 프로그램과 전도 프도그램이 개인의
영적 성장과 교회의 영적 성장에 가장 큰 도움이 된다고 응답하였다.
설문 결과에 의하면 성복교회의 ‘목장교회 관계전도’를 통하여 성도들은 삶의 현장에서의 구체적인
변화가 나타났음을 알려주고 있다. 이는 교회의 성장으로 연결되며, ‘목장교회의 관계전도’ 훈련
프로그램이 실질적으로 교회의 부흥과 성장에 영향을 줌을 알 수 있다.

<그림 29> 목장교회 관계전도를 통한 개인 및 교회 성장
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2) 성별과 목장교회 관계전도의 교차 분석
참가자의 56.7%는 남자, 43.3%는 여자이다. 교회 구성원의 70% 이상이 여자임을 고려할 때에 여성
대비 남자 성도의 참가율이 높음을 알 수 있다. 그러나 구역장의 남, 여 분포도를 살펴보면,
남자이면서 구역장으로 섬기는 구성원은 전체 설문자 30명 가운데 7명에 해당하였고, 차기 리더는
6명, 구역원은 3명, 새신자는 1명에 해당되었다. 또한 41세 이상의 남성이 6명으로 가장 높게
측정되고, 18세 이상 30세 미만의 남성과
높게 측정된다.

36세 이상 40세 미만의 남성이 각각 5명으로 두 번째로

또한 31세 이상 35세 이하의 남성도 1명에 해당된다. 이는 젊은 남성이

'목장교회의 관계전도'의 평신도 지도자로서 세워지는 일에 목회자가 노력해야 함을 알 수 있었다.
또한 새신자의 경우도 남성이 1명 밖에 되지 않는 것을 통해 여성 평신도 지도자의 전도율이
현저하게 높음을 알 수 있다. 또한 남성 참여자들 가운데 말씀 양육 시간 참여가 가장 불편한 요소라
응답한 남성 설문자가 전체 남성 설문자 17명 중 6명(23.5%)에 해당되었다.
더욱이 구역모임 참여도 역시 남성 설문자 17명 중 불참이 6명(35.3%) 가장 높았으며, 잦은
결석도 5명(29.4%)로 두 번째로 높았다. 매주 참석은 17명의 남성 설문자 중 4명(23.5%)에
해당되었고, 한 두 번 결석은 2명(11.8%)를 차지하였다.
'목장교회의 관계전도'의 양육프로그램의 만족도 역시 ‘매우 만족’과 ‘만족’은 남성 설문자는 17명
중 7명(41.2%)에 해당되었고, 보통이라 답한 참가자 6명(35.3%), ‘ 불만족’과 ‘매우 불만족’으로 답한
참가자도 4명(13.3%)에 해당되었다.
전도훈련 프로그램에 대한 만족도 역시 남자 설문자들 중 8명(47.1%)가 ‘매우 만족’과 ‘만족’으로
답하였고,

보통으로

답한

참가자는

6명(35.3%)로

두번째로

높았다.

또한

‘불만족’과

’매우

불만족’이라 답한 남성 설문자도 3명(17.6%)에 해당되었다.
이에 ‘목장교회 관계전도’의 양육 프로그램과 전도 훈련과 같은 집중적인 사역은 성별의 특성에
맞게 운영될 필요가 있음을 알 수 있고, 많은 남자들이 구역 모임에 참석할 수 있는 다양한 성격의
사역 프로그램들을 개발해서 진행하는 것도 고려할 필요가 있다. 또한 말씀 양육 프로그램의 운영
시간을 퇴근 시간을 고려하여 적절하게 배치할 필요성도 보인다.
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3) 나이와 목장교회 관계전도의 교차 분석
참가자 중에는 36세 이상, 40세 이하가 전체 설문자 30명 중 11명(36.7%)으로 가장 많은 분포를
보였다.‘목장교회의 관계전도’ 훈련 과정에 있어 실질적인 전도의 과정에 20대 이상, 40대 이상의
다양한 계층의 폭넓은 지지와 참여 방안을 구축하는 것이 목회자의 몫이 된다. 더 나아가 청년부,
청소년부에 해당하는 모든 연령대가 이해하고, 참여할 수 있는 프로그램을 개발하는 것도 필요하다.

4) 교회를 다닌 기간과 ‘목장교회의 관계전도’ 운영과의 교차 분석
참가자들의 신앙연수 중 가장 많은 해는 6~10년으로 설문자 전체 설문자 30명 중 12명(40%)으로
가장 높았다. 이들 가운데 가장 높은 직분은 구역장으로 7명(58.3%)에 해당되었고, 차기 리더는
4명(33.3%), 구역원 1명(8.3%)에 해당되었다.
11년 이상은 전체 30명 중 8명(26.7%)으로 두 번째로 높았다. 그 중 구역장이 4명(50%),
차기리더와 구역원이 각 각 2명(25%)에 해당된다. 1년에서 3년은 7명(23.3%)이며, 구역장은
6명(85.7%)이며, 새신자가 1명(14.3%)에 해당된다. 또한 4~5년은 3명으로(10.0%)를 차지하였다.
그들 모두는 차기리더에 해당 된다.
성복교회의 ‘목장교회의 관계전도’는 신앙의 연수를 고려하면서도 젊은 층의 참여도를 높이기 위한
노력을 많이 했기 때문에 신앙의 연수가 11년 이상이 된 참가자들의 구역장 수 보다 1~3년의
신앙연수를 가진 참가자들의 구역장 수가 더 높게 나타났다. 위와 같은 결과가 나타난 것이다. 또한
관계전도의 양육 프로그램과 전도훈련이 대체적으로 만족과 유익했다는 의견을 수렴했을 때, 젊은
리더들을 중심으로 관계전도의 효율적인 행동 수령과 규칙들을 세워가는 데 유리하다고 볼 수 있다.
그러나 새신자의 참여도를 높이고, 실제로 교회는 오래 다녔으나 실제적인 양육 프로그램과
전도훈련에 미비한 참여도를 보이는 사람들에게 더 큰 호응과 참여를 독려할 필요성 역시 보여준다.

4. 설문 결과에 대한 소결론

본 설문은 2년 이상 진행된 성복교회의 ‘목장교회의 관계전도’에 대한 중간 평가의 의미를 가진다.
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본 설문이 성복교회의 모든 사람을 대상으로 시행한 것은 아니지만, 설문에 참가한 사람들의 평가는
긍정적이다. ‘목장교회의 관계전도’를 위한 양육 프로그램에 대한 만족도는 56.7%로 측정되었고,
전도훈련에 대한 만족도는 70%로 나타났다. 이 모든 결과를 종합해서 ‘목장교회의 관계전도’가
교회의 구성원인 성도들의 개인의 성장과 교회이 성장에 도움을 주었다는 결과도 66.7%로 나타났다.
특별히 ‘목장교회의 관계전도’를 가장 선호하는 계층으로 36세 이상 40세 이하의 남녀, 6~11년
이상의 교회 경험이 나타났음은 참고할 내용이다.

‘목장교회 관계전도’에 참여한 경험이 많을수록

성경을 중심으로 하는 양육 프로그램을 선호하고, 실질적인 전도에 대한 선호를 보이는 것은
‘목장교회의 관계전도’의 사역 과정을 시작하며 기대하였던 효과가 나타남을 보여주는 것이다.
그러나 모임에 중요 역할을 하는 구역장과 구역원들이 서로 사랑하고, 섬기는 공동체의 유대감의
비중이 더욱 크게 발달되어야 한다는 의견이 많았다. 먼저 구역모임에서 서로에 대한 결속력이
강하게 형성되어 지고, 자신들의 실질적인 신앙의 문제를 서로가 해결하고, 살피는 영적 회복이
강력히 뒷받침되어야 각 구역의 성도들이 자신의 주변을 섬기는 일에 더욱 열과 성의를 다할 수
있는 힘을 가질 수 있다고 주장하는 구역장과 구역원들이 많았다. 이를 성복교회는 ‘목장교회의
관계전도’의 발전을 위해서 제안한 내용은 앞으로의 사역에 반영하여 보다 발전된 형태의 여러 사역
프로그램들을 만들어 갈 것이다.

제 5 장
올바른 교회 성장을 위한 목장교회 관계전도 운영 방안

앞에서 살펴 본 선행연구와 설문 결과를 분석한 것을 토대로 ‘목장교회의 관계전도’가 성도들의
삶에 실제적인 변화를 가져오고, 교회의 부흥과 성장에 영향을 줄 수 있음을 알 수 있다. 또한
설문조사를 분석해 볼 때에 목장교회 관계전도의 운영에서 주요 요소로 나타난 것은 목장(소그룹)
중심의 ‘양육 프로그램’이다. 목장교회 사역의 중심은 평신도이며, 목장교회의 목회자들은 평신도
지도자들의 양육에 최선을 다해야 한다. 더 나아가 ‘양육 프로그램’은 실질적인 ‘전도훈련
프로그램’을 뒷받침할 수 있어야 한다.

성도들이 양육 프로그램을 통해 배운 말씀에 따라 자신의

삶의 현장에서 실질적인 경건의 능력이 드러나는 삶을 살 수 있는 실천 방향들을 ‘전도훈련
프로그램’에서 찾을 수 있어야 한다. 이를 위해 목회자는 ‘양육 프로그램’을 진행하는 시간에 충분히
성도들에게 은혜를 끼칠 수 있어야 하며, 성도 간의 깊은 교제를 통해 선한 영향력을 미칠 수 있어야
한다.
이에 본 연구자는 성복교회에서 2016년부터 현재까지 진행되고 있는 ‘목장교회 관계전도’의 ‘양육
프로그램’과 ’전도 훈련 프로그램’을 선행연구와 설문조사의 분석에서 얻은 결과들을 통하여 좀 더
효율적인 방안을 제시하고자 한다. 3장에서의 선행 연구 결과와 4장의 설문 조사의 결과를 토대로
성복교회의 '양육 프로그램'과 '전도 훈련 프로그램의 효율적 방안을 제시하고자 한다. 또한
‘목장교회의 관계전도’를 통해 올바른 교회 성장과 부흥을 도모하고자 하는 목회자들에게
효율적이고, 체계적인 사역 방안을 제안하고자 한다
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1. 목장교회 관계전도의 양육 프로그램

1) 명칭/목적/목표
보완되는 프로그램은 ‘날마다 세워지는 은혜’223 와 ‘날마다 함께 하는 은혜’224이다.
‘날마다 세워지는 은혜’는 목장(소그룹)을 섬기는 평신도 지도자들이 자신의 소그룹을 지도하기
위해 목회자로부터 성경을 배우고, 배운 말씀을 평신도들이 삶의 현장에서 실천하도록 양육하는
방법을 배우는 프로그램이다. 따라서 이 프로그램의 참가자는 목장을 섬기는 평신도 지도자225들이며,
이들이 사용하는 교재는 ’날마다 함께 하는 은혜’를 가르치기 위한 교사용 교재에 해당한다.
‘날마다 함께 하는 은혜’는 평신도 지도자들이 목회자들로부터 배운 훈련 받은 것들을 토대로
자신의 목장을 양육하는 프로그램이다. 각자의 목장의 형편에 따라 주1회 이상 모임 시간을 갖고, 각
평신도 지도자들의 가르침에 따라 성경을 배우고, 성경 말씀대로 삶을 실천하기 위해 서로를
독려하는 기도와 교제의 시간을 함께 가지게 된다.
목회자는 ‘날마다 세워지는 은혜’의 시간을 지도할 때, 각 목장의 형편을 잘 살피고, 평신도
지도자의 어려움을 살펴야 한다. 평신도 지도자들의 영적 성장을 도모하며, 사역으로 인해 발생할 수
있는 어려움을 보살필 수 있어야 한다. 또한 평신도 지도자들이 목회자의 가르침과 권면에 순종하고,
자신이 섬기는 목장의 구성원들이 말씀을 토대로 삶의 모든 현장에서 하나님의 은혜를 드러낼 수
있도록 도와야 한다.
‘목장교회 관계전도의 양육 프로그램’의 궁극적 목적은 목장교회의 목회자와 모든 성도들은
하나님의 말씀을 실천하는 경건의 능력으로 건강한 교회 성장과 부흥에 기여하며, 세상에 빛과
소금의 역할로 복음을 전하는 삶을 살아가는 데 있다.

223)

날마다 세워지는 은혜는 목장교회 관계전도의 평신도 지도자들을 위한 양육 과정이다.

224)

날마다 함께하는 은혜는 목장교회 관계전도의 평신도들을 위한 양육 과정이다.

225)

목장교회의 평신도 지도자들은 목장(소그룹)의 예배, 기도, 나눔을 인도하는 구역장과 ‘양육 프로그램’과 ‘전도훈련 프로그
램’을 가르치는 교사로 구분된다.
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2) 교육 대상
‘날마다 세워지는 은혜’의 양육 대상자들은 3년 이상 교회를 섬기고, 목회자와 장로, 안수집사들에
의해 세워진 평신도 지도자로, 교회가 평신도 지도자로 교회에서 제시하는 교육 프로그램의 과정과
봉사, 십일조 등을 성실히 수행한 성도들이다.
평신도 지도자로 임명 받기 위해서는 무엇보다 담임 목사와 담당 교역자 및 해당 소속 교구나
지역의 지도자들로부터 신앙의 인정을 받는 것을 우선으로 한다. 무엇보다도 소속되어 있는 전도회나
교구의 리더들로부터 추천을 받는 것을 우선으로 하고, 추천을 받은 예비 평신도 지도자들은 담당
교역자로부터 구원의 확신, 교리와 교회론 등에 대한 최종적인 신앙 검증을 통과한 후에 마지막으로
담임 목사의 면담을 통해 이루어진다.
‘날마다 함께하는 은혜’의 양육 대상자들은 전도된 새신자부터 기존 교회에 소속된 모든 성도들을
대상으로 이루어지며, 한 목장(소그룹)에 속한 모든 성도들에 해당된다.

3) 교육 기간 및 양육 교재
목장교회 관계전도의 ‘양육 프로그램’과 ‘전도 훈련 프로그램’은 각 각 6개월(26주)과정인데, 13주
단위로 나뉘어 진행된다. 먼저 ‘양육 프로그램’을 13주 과정으로 마친 후 ‘전도 훈련 프로그램’의
과정을 실행한다.
‘양육 프로그램’은 평신도 지도자들을 대상으로 목회자들이 지도하는 ‘날마다 세워지는 은혜’와
평신도 지도자들이 자신의 목장들을 지도하는 ‘날마다 함께 하는 은혜’ 두 가지로 구분된다.
‘날마다 세워지는 은혜’는 매주 화요일 오전과 오후 각 2시간씩 총 4시간으로 운영된다. 오전
교육은 평신도 지도자들이 목장 구성원들을 양육하도록 교육하는 프로그램이다. 오후 프로그램은
시간대로 내용이 다른데 1~2시 교육 프로그램은 평신도 지도자들이 지난 주 목장 모임에 대한
피드백을 서로 나누며 목회자에게 도움을 청하는 시간이며, 7~8시는 각 목장의 평신도 지도자과
모든 목장을 위한 중보기도의 시간이다.
‘날마다 함께하는 은혜’는 각 목장 구성원들의 상황과 형편에 맞게 매주 1번씩 순번을 정하여 목장
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구성원들의 가정에서 진행된다.

‘날마다 함께하는 은혜’의 내용은 주일 예배 설교 시간에 들었던

하나의 주제를 조금 더 세심하고, 성도들이 삶의 영역에서 실천할 수 있는 경건의 훈련 과정을
작성해 보는 것으로 이루어진다. 예를 들면, 담임 목사가 1과의 ‘신앙의 본질’에 대한 ‘예수님은
누구신가?’에 대한 설교를 성경의 본질적이고, 신학적인 내용에 치중해 설교한다. 모든 성도들은
주일 예배 때, 예수님의 성경적, 신학적 이론을 배우게 되고, 매주 화요일 평신도 지도자들은 주일
예배 때 들었던 설교 내용을 조금 더 실천 신학적 내용으로 삶에 적용하는 방법들을 중심으로
배우게 된다. 이 때에 주일 예배 때 이해가 되지 않았던 신학적 원리나 설명이 어려운 부분에 대해
목회자로부터 상세히 지도 받을 수 있다. 더 나아가 주일 설교의 내용을 더욱 풍성하게 해 줄 여러
신앙 서적들을 읽고, 독서 감상문을 발표하기도 하고, 한 주간 설교의 말씀을 실천하기 위한
실질적인 삶의 변화나 방향성들을 작정하고, 실천 여부를 발표하기도 한다.
‘양육 프로그램’의 13주 과정을 마치면 ‘전도 훈련 프로그램’이 13주간 진행된다. 전도 훈련
프로그램의 대상자는 전도에 뜻이 있는 평신도 이상의 모든 교인들이며, 매주 화요일은 효과적인
전도를 위한 여러 방법들을 성경 말씀과 함께 배운다. 그러나 전도라는 실질적 사역에 앞서 바른
신학적 고찰과 성경적 지식을 구축하기 위해 반드시 13주간의 ‘양육 프로그램’을 이수한 평신도
이상의 모든 교인이라는 전제가 붙게 된다.
이 시간은 목회자가 전도의 성경적 의미와 성경적 삶의 행함 등을 지도하는 시간이지만
프로그램에 참여하는 모든 대상자들이 자유롭게 자신이 삶의 현장에서 효과적인 전도 방법과 기도
제목을 나누는 시간도 된다. 또한 매주 목요일은 전도를 위한 중보 기도의 시간이고, 매주 토요일은
실질적으로 훈련에 참여하는 모든 사람들이 교회 일정에 맞게 전도를 참여하는 방식으로 진행된다.
토요일마다 대상자들은 학교 앞이나 놀이터 아이들 전도, 노방 전도, 아파트 축호 전도 등 자신이
뜻에 따라 교회와 협력하여 전도를 참여하게 된다.
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4) 목장교회의 관계전도를 위한 양육 프로그램의 과정
목장교회의 관계전도를 위한 양육 프로그램은 강의, 워크샵, 발표 등의 진행과 독서보고, 성경
읽기 등의 사전 과제로 구성된다. 사전 과제는 제안된 책을 읽고 서평을 쓰는 것과 해당 성경을 읽어
오는 것이다. 양육 프로그램의 시작은 2월부터이며, 13주 과정으로 4월에 양육 프로그램을 마친 후
5월 초에 어린이날과 어버이날이 교인들에게 전도의 동기를 부여하는 주요 행사가 되기 때문에
5월부터는 전도 훈련 프로그램으로 전환하고자 함이다. 기존의 양육 프로그램은 1학기와 2학기로
나누어 진행되었다. 1학기는 3월에 시작하여, 7월 중순에 마쳐서 9월까지 하계 방학을 두었고,
2학기는 하계 방학 후에 9월부터 12월 중순까지 진행된다. 1학기와 2학기는 모두 ‘평신도반’과
‘사역자반’으로 구분되어 신앙의 연수와 직분에 따라 각 구역의 담당 교역자가 시간을 정하여
가르쳤다. ‘평신도반’의 주요 내용은 성도들이 기본적으로 알아야 하는 교리와 신학적 사상들을
다루고 있으며, ‘사역자반’은 교회의 주된 직분자로써 수행해야 하는 교회의 질서와 사역 수행 등을
중점적으로 다루고 있다.
기존의 양육 프로그램은 교인들이 목회자의 일방적인 가르침을 듣는 것으로 국한되어, 자신들의
삶을 점검하고, 신앙의 진보를 위해 결단과 전환을 요구하는 행동의 수정에는 소극적일 수밖에
없었다. 또한 ‘사역자반’을 양육 받은 성도들이 교회의 지도자로 세워지고, ‘평신도반’을 반드시 양육
받은 성도들이 ‘사역자반’을 들을 수 있었기 때문에 성도들은 자발적으로 자신들의 은사를 발견하고,
교회의 사역에 적극적으로 참여하고자 하는 의지 보다 신앙의 연수와 목회자의 강요에 의해
참여하게 되는 경우가 많았다. 또한 특정 성도들만 참여하여 성도 전체의 참여도는 현저히 낮았다.
더 나아가 날이 너무 더워지는 7월 중순과 추워지는 12월 중순에 양육 프로그램을 종료함으로
성도들은 교회의 사역에 참여하고자 하는 의욕이 줄어들었고, 주 1회~2회 노방전도, 축호전도 등
다양하게 진행되는 구역별 전도에 대한 참여도 역시 줄어 들게 되었다. 이를 보완하기 위하여 담임
목사의 주일 예배 설교를 중심으로 삶의 영역에서 실천 가능한 내용들을 뒷받침하여 양육 프로그램
과정이 형성되었고, 모든 성도들은 주일 설교를 자신의 삶의 현장에서 실질적으로 실천해야 하는
의무감을 가지게 된다. 또한 성도들의 편의에 맞추어 7월과 12월에 중단 되었던 프로그램 역시 전폭
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수정되어, 성도의 삶에 말씀과 전도를 우선적으로 맞추도록 수정한 것이다.
<표 37> 목장교회의 관계전도를 위한 양육 프로그램 과정

구 분

강의 1 (화요일오전)
(10:00-12:00)

강의 2(화요일오후)
12:00-1:00 점심시간 후
(1:00-2:00)

강의 3 (화요일저녁)
(오후 7:00-8:00)

1주차

입학식
(평신도 사역자 반 운영)

목장 운영 방식 설명
결의와 서명 및 목장소개

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

말씀과 실천 1
(신앙의 본질)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

말씀과 실천 2
(예수님의 삶)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

4주차

말씀과 실천 3
(제자의 삶과 사명)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

5주차

나누는 삶 1
(구원의 확신)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

나누는 삶 2
(하나님의 말씀)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

7주차

나누는 삶 3
(초대교회)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

8주차

전하는 삶 1
(하나님의 속성)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

전하는 삶 2
(기도)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

10주차

전하는 삶 3
(교제)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

11주차

열매 맺는 삶 1
(성령충만)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

열매 맺는 삶 2
(시험을 이기는 삶)

지난 주 목장 모임 피드백

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

열매 맺는 삶 3
(순종하는 삶)

지난 주 목장 모임 피드백
1/4분기 목장모임 총평
전도훈련프로그램 참여 결의

평신도 지도자와
목장을 위한 중보기도

2주차

3주차

6주차

9주차

12주차

13주차

1과

2과

3과

4과
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5) 교육 내용
(1) 1주차 교육
입학식과 함께 진행되는 1주차 교육에서는 평신도 지도자들을 위한 ‘날마다 세워지는 은혜’의 운영
안내와 평신도 지도자들이 양육해야 할 ‘날마다 함께하는 은혜’의 운영 안내에 대한 내용을 강의로
진행된다. 특별히 입학식에서는 참가자 전원이 모든 과정을 이수할 의지를 나타내는 서명과 결의를
표명한다.

1주차 강의에서는 13주간 양육 프로그램의 커리큘럼과 워크샵 방법, 평가 내용 등을

다루고, 두 번째 양육 프로그램을 위한 교육 자료, 홍보, 운영 방법 등을 설명한다. 또한 양육
프로그램이 교회와 성도의 성장과 부흥에 미친 영향을 평가 자료를 함께 제시한다.

(2) 2주차 교육
2주차 교육에서는 1과 말씀과 실천의 제 1과제인 신앙의 본질에 대해 강의를 한다. 강의를 위해
평신도 지도자들은 Thomas a Kempis, 「그리스도를 본받아」. 정현 역. 서울: 브니엘, 2018. Watson,

David. 「제자도」. 문동화 역. 서울: 두란노, 2004.를 목회자가 정해준 분량만큼 읽어야 한다.
강의는 1과 ‘말씀과 실천’의 1과제로 ‘신앙의 본질’이다. 이 과는 ‘예수님은 누구신가?’, ‘예수님의
업적은 무엇인가?’, ‘지금, 예수님은 무엇을 하고 계십니까?’, ‘예수님을 믿으십니까?’에 대한 질문과
성경적 대답을 통하여 우리의 죄를 위해 십자가를 지신 예수님의 사랑을 알고, 지금도 우리를 위해
중보 하시는 예수님의 사랑 가운데 거하도록 결론을 맺는다. 성경의 사건과 하나님의 뜻을 설명해
줌으로써 신앙에 대한 바른 방향을 잡게 하며 예수님의 사랑을 경험하여 믿음을 굳건히 함을
목적으로 한다. 이를 위해 성서 Digital Video Disc(DVD)와 강의용 PowerPoint(PPT)가 활용된다.

(3) 3주차 교육
3주차 교육에서는 1과의 '말씀과 실천’의 2과제로 ‘예수님의 삶’에 대해 강의한다. 3주차부터는
오후 강의시간에는 각 목장 별로 지난 주 목장의 말씀 양육과 나눔, 기도 제목을 이야기한다. 이를
위해 무엇보다 평신도 지도자들 간의 돈독한 신뢰와 비밀유지가 우선시되어야 한다. 목회자는 오후
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7~8시 교육 시간에 이 때 나눈 기도제목과 상황들을 고려하여 기도회를 인도한다.
3주의 강의는 1과 ‘말씀과 실천’의 2과제로 ‘예수님의 삶’이다. 이 과를 통해서 참가자들은
예수님께서 이 땅을 섬기신 모습과 하나님께 순종하신 모습을 배우게 된다. 이 과의 궁극적 목적은
우리가 속한 모든 삶의 모습이 하나님의 계획과 섭리 가운데 있고, 그렇기 때문에 우리는 먹고,
마시고, 모든 우리의 삶 가운데 하나님의 나라를 드러낼 수 있어야 하며, 매 순간 하나님의 뜻을
묻고, 하나님의 지극히 선하심에 따라 순종하고, 섬기신 예수님의 제자 된 삶을 다짐하고,
실천하도록 독려하는 것에 있다.

(4) 4주차 교육
4주의 강의는 1과 ‘말씀과 실천’의 3과제로 ‘제자의 삶과 사명’이다. 이 과를 통해서 참가자들은
사도들의 삶을 통하여 우리가 삶 가운데 예수님의 제자로써 바른 삶과 신앙을 가지고 살아야 함을
배우게 된다. 무엇보다도 예수님께서 제자들을 사랑으로 섬기신 모습을 통하여 평신도 지도자들은
자신이 섬기는 목장을 예수님의 마음으로 섬길 것을 다짐하고, 더 나아가 자신의 삶의 영역에서 제자
된 삶과 사명을 위해 살아갈 것을 다짐한다. 이 시간은 예수님의 섬김을 기억하며, 목회자는 평신도
지도자들의 발을 씻겨주고, 평신도 지도자들은 목장 모임에서 구성원들의 발을 씻겨주는 세족식을
함께 진행하도록 한다. 또한 이 시간은 평신도 지도자들이 자신의 가정에서 목장의 구성원들에게
식사대접을 하도록 한다.

(5) 1과(1~4주차 양육)에 대한 보완 및 개선점
1과는 1~4주차의 양육 프로그램으로 '말씀과 실천'의 주제 안에 신앙의 본질(2주), 예수님의
삶(3주), 제자의 삶과 사명(4주)의 내용을 담고 있다. 목장(소그룹) 안에서 이루어지는 양육
프로그램의 출발점이며, 이 시간을 기점으로 앞으로의 구역 모임의 방향성과 분위기가 결성된다.
그렇기 때문에 구역장은 목장 안에서 특별히 새신자와 믿음이 성숙하지 못한 성도들이 부담을 갖지
않고, 신앙의 본질과 예수님의 인격과 사랑에 대해 충분히 설명할 수 있어야 한다. 또한 구역장과
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평신도 지도자들은 자신의 목장을 잘 분별하여 양육 프로그램의 내용에 다소 어려움을 느낄 수 있는
성도들은 새신자 양육 프로그램을 따로 듣도록 권면하거나 그들의 신앙의 깊이에 맞춰 쉽게
설명하도록 하며, 많은 질문들에 대비하여 미리 양육 프로그램의 내용을 잘 숙지하거나 필요에 따라
목회자의 도움을 받도록 한다.

(6) 5주차 교육
5주의 강의는 2과 '나누는 삶'의 1과제로 '구원의 확신'이다. 이 강의를 통해 참가자들은 믿음에
대한 확고한 변화를 배우게 된다. 예수님을 알고, 그를 믿는 과정에서 뒤따르는 감정적 반응, 체험
등을 넘어서 하나님의 말씀의 권위에 근거하여 그 분의 말씀을 믿음으로 동반하는 것이 구원의
확신인 것을 배우게 되며, 더 나아가 말씀이 증거하는 삶의 변화가 우리의 힘이 아닌 우리 안의
성령의 능력으로 이루어짐을 배우게 된다.

(7) 6주차 교육
6주차 교육은 2과 '나누는 삶'의 2과제로 '말씀과 기도'이다. 이는 5주차 교육 시 배웠던 구원의
확신이 하나님의 말씀의 권위를 따라 순종하는 삶이 오직 성령의 도우심으로 가능하다는 배움을
전제로 하루에 시간을 정하여 말씀을 묵상하고, 기도하는 시간을 갖을 것을 작정한다. 목회자는
참가자들에게 '큐티를 통한 하나님과의 교제'를 권면해도 좋다.

(8) 7주차 교육
7주차 교육은 2과 '나누는 삶'의 3과제로 '초대교회'이다. 이는 신약 성경의 초대 교회의 나눔과
섬김을 배우고, 그 가운데 행하신 하나님의 놀라우신 은혜와 능력들을 배움으로 참가자들에게 자신의
삶의 모든 영역에서 사람을 섬기고, 세우는 일과 그로 인해 함께 하시는 하나님의 능력과 복음의
진보를 배우게 된다.
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(9) 2과(5~7주차 양육)에 대한 보완 및 개선점
2과는 5~7주차의 양육 프로그램으로 '나누는 삶'의 주제 안에 구원의 확신(5주), 말씀과 기도(6주),
초대교회(8주)의 내용을 담고 있다.

이 시간을 통하여 성도는 성경을 바르게 볼 수 있는 안목과

바른 신학을 전제로 신앙을 견고히 할 의무가 있기 때문에 내용을 조금 더 쉽고, 가볍게 진행하고,
경우에 따라서는 교육 기간을 조금 더 넓게 보고, 천천히 진행해 가는 것도 필요하다. 또한 1과의
내용과 잘 이어져서 신앙의 기본이 되는 교리와 신학적 학식을 철저히 알아가도록 해야한다.

(10) 8주차 교육
8주차 교육에서는 3과 전하는 삶의 제 1과제로 하나님의 속성을 성경을 통해서 알고, 하나님의
거룩하심으로 세워진 교회에서의 성도의 사명에 대해 배우게 된다. 특별히 하나님의 속성 가운데
성도를 부르시고, 복음을 증거하는 사명자로 세우시는 과정에 대해 배우고, 성도로서 삶의 자세에
대해 배우게 된다.

(11) 9주차 교육
9주차 교육에서는 3과 전하는 삶의 제 2 과제로 기도의 능력에 대해 성경을 통해서 알고,
기도를 통한 신앙의 본질을 교육한다. 평신도 지도자들은 각자의 기도제목을 목회자의 인도에 따라
솔직하게 공유할 수 있어야 하며, 각 목장의 기도 제목도 함께 공유할 수 있는 시간이 되어야 한다.

(12) 10주차 교육
10주차 교육에서는 3과 전하는 삶의 제 3 과제로 하나님과의 교제, 성도 간의 교제를
성경적으로 배우게 된다. 교회 공동체 안에서 진정한 교제의 조건과 서로를 섬기고 사랑하는
방법들을 성경을 통해, 예수님의 희생과 사랑을 통해 배우는 시간이다.
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(13) 3과(8~10주차 양육)에 대한 보완 및 개선점
3과는 8~10주차의 양육 프로그램으로 '전하는 삶'의 주제 안에 하나님의 속성(8주), 기도의
능력(9주), 하나님과의 교제, 성도 간의 교제(10주)의 내용을 담고 있다. 평신도 지도자들은 목장
모임의 피드백 시간에 2과와 3과의 양육 내용을 설명하는 것이 가장 힘들고, 양육 대상자들도 2과와
3과의 내용을 이해하는 것이 가장 힘들다는 요청이 있었다. 2과와 3과가 신학적으로 깊은 내용을
다루고 있기 때문에 양육 기간을 조금 더 길게 잡거나 조금 더 내용을 쉽게 재편성해야 할 필요성이
있다는 요청이 많았다. 조금 더 보편적으로 성경의 인물이나 사건을 중심으로 내용을 첨가하여
신학적 용어와 개념을 조금 더 쉽게 편성하는 것도 필요하다.

(14) 11주차 교육
11주차 교육에서는 4과 '열매 맺는 삶'의 1과제로 '성령충만'을 강의한다. 이 과를 통하여
참가자들은 육체의 소육과 성령의 소욕 가운데 스스로 이겨낼 수 있는 능력이 없음을 깨닫고, 전적인
성령의 도우심으로 성령의 소욕에 사로잡힌 삶을 사는 방법을 배우게 된다.

(15) 12주차 교육
12주차 교육에서는 4과 '열매 맺는 삶'의 2과제로 '시험을 이기는 삶'을 강의한다. 이 과를 통하여
참가자들은 우리에게 주어지고, 시작된 구원이 온전히 이루어질 수 있도록 사탄의 계략과 유혹을
알고 시험을 이기는 방법을 배우게 된다.

(16) 13주차 교육
13주차 교육에서는 4과 '열매 맺는 삶'의 3과제로 '순종하는 삶'을 강의한다. 참가자들은 오직
성령충만을 힘입어 예수님을 기꺼이 따라가는 순종의 자세를 배우게 되며, 자신의 모든 계획과 뜻을
하나님의 뜻에 맡기고, 복종하는 결단을 하게 된다. 또한 이 강의는 '목장교회의 관계전도'를 위한
양육 프로그램의 마지막 시간으로 그리스도인으로 모든 영역에 있어 순종하는 삶을 살 것을
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결단하고, 그 결단을 후에 이러질 전도훈련 프로그램에 적극 참여하고, 전도에 동참함으로 하나님의
거룩한 사명을 수행하는 것을 결의하는 시간이다. 더 나아가 목회자들은 13주의 양육 프로그램
과정을 잘 따라온 평신도 지도자들에게 각 목장의 구성원들이 전도훈련 프로그램을 잘 참여할 수
있도록 적극적인 지지를 호소해야 한다.

(17) 4과(11~13주차 양육)에 대한 보완 및 개선점
4과는 11~13주차의 양육 프로그램으로 '열매 맺는 삶'의 주제 안에 성령충만(11주), 시험을
이기는 삶(12주), 순종하는 삶(13주)의 내용을 담고 있다. 4과는 실질적인 성도의 삶과 성도가 삶의
문제를 성경적으로 해결해가는 구체적인 방법들을 배우고, 나누는 시간이다. 4과의 과정은 그동안
1~3과의 과정을 총체적으로 설명, 요약하는 역할까지 함께 하기 때문에 평신도 지도자들은 조금 더
밀접하고, 빈번히 발생될 수 있는 성도들의 삶의 문제에 대한 구체적인 성경적 해결안을 실제적인
예로 조금 더 쉽게 설명할 수 있도록 도움을 주었으면 좋겠다는 의견이 많았다.

2. 목장교회 관계전도의 전도훈련 프로그램

1) 명칭/목적/목표
본 프로그램은 목장의 구성원들이 삶의 현장에서 자신과 관계 맺는 사람들을 교회로 인도하기
쉽도록 실질적인 행동강령과 기도, 나눔 등을 전도 작정자의 입장에 맞추어 매뉴얼로 정한 전도 훈련
프로그램이다. 성복교회의 모든 목장들은 매주 ‘목장예배(구역예배)’을 드리고 교회 전체의 일정에
맞추어 3월부터 6월까지 13주 동안은 목장교회 관계전도의 양육 프로그램으로 말씀을 배우고,
7월부터 9월까지 13주 동안은 목장교회 관계전도의 전도훈련 프로그램으로 실질적 전도의 사역을
수행한다.
‘목장교회의 관계전도’의 전도훈련 프로그램은 교회 안에서 모든 성도들이 실질적인 관계전도를
수행할 때에 발생될 수 있는 어려움들을 예방하고, 효율적인 전도도 방안을 제시하는 것을 목표로
하고, 더 나아가 ‘목장교회의 관계전도’를 통하여 교회가 부흥, 성장하게 하는 대안을 제시하는 것을
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목적으로 한다.

2) 교육 대상
‘목장교회 관계전도의 전도훈련 프로그램’의 교육대상은 다음과 같다
교회에서 3월부터 6월까지 제시한 ‘목장교회 관계전도의 양육 프로그램’을 이수한 모든
성도들이며, 먼저는 각 목장의 평신도 지도자(목장, 예비복장, 교사)들은 목회자들을 통하여 전도훈련
프로그램을 배워 각 목장의 구성원들을 지도하도록 한다. 각 목장에서는 평신도 지도자들에 의하여
‘목장교회의 관계전도의 양육 프로그램’을 교육받는 그룹, ‘목장교회의 관계전도의 전도훈련
프로그램’을 교육 받는 그룹, ‘새신자반 양육 프로그램’을 교육받는 그룹에 따라 구분 지어 각 목장의
형편과 구성원에 맞게 교육이 이루어진다.

3) 교육 기간
목장교회 관계전도의 ‘전도 훈련 프로그램’은 3개월(13주)과정으로 매주 화요일 오전과 토요일
오전 각 2시간씩 총 4시간으로 운영된다. 화요일 오전 교육은 평신도 지도자들이 목장 구성원들을
‘전도훈련 프로그램’을 양육할 수 있도록 목회자가 평신도 지도자들을 양육하는 시간이고, 토요일
오전 교육은 실질적인 교회의 전도 행사에 평신도 지도자들이나 전도에 마음이 있는 사람들이
실제로 전도를 수행하는 시간이다. 주로 ‘노방전도’나 ‘축호전도’에 참여함으로 실질적으로 전도에
참가하게 된다. 또한 매주 목요일 오후에는 전도를 위한 기도회를 통하여 전도를 위한 기도의 시간을
갖는다. 또한 ‘양육 프로그램’과 ‘전도 훈련 프로그램’이 모두 끝나고 10월에는 각 목장들을 중심으로
‘새신자 세우기’를 개최한다. 이는 독립적인 ‘목장축제’로 각 목장에서 ‘양육 프로그램’과 ’전도훈련
프로그램’을 성실히 수행한 새신자부터 각 목장의 구성원들이 전도한 모든 새신자들을 위한 축복의
시간으로 맛있는 음식과 소정의 선물을 준비하며, 새신자의 삶을 축복하는 시간이다. 모든 목장의
구성원들의 전도에 대한 열정과 수고를 격려하고, 목장을 위해 수고했던 목장의 평신도 지도자들을
축복하는 시간도 갖는다. 많은 전도를 통해 분가가 가능한 목장이 있다면, 새로운 목장을 발표하고,
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새로운 목장의 평신도 지도자들의 새로운 목장을 위해 기도하는 시간도 갖는다. 새롭게 편성된
목장은 3월까지는 기존의 목장에서 함께 모임을 하되 때때로 독립적으로 모임을 가져도 된다. 3월
전까지 적응을 마친 새롭게 분가 될 목장은 3월부터 하나의 또 다른 목장으로 교회를 섬기게 된다.
기존의 성복교회의 전도 방식은 교구 별로 교회 인근으로부터 지역을 정하여, 노방전도 및
축호전도를 주 1~2회에 일정한 시간을 두고 차를 대접하는 식의 전도를 취하였다. 그러나
목장교회의 전도의 핵심은 성도들 모두가 자신들과 관계되는 모든 영역에서 그리스도의 영향력을
발휘하도록 도모하는 것에 있다. 이에 전도훈련 프로그램은 설교의 말씀과 하나님의 능력, 은혜 등을
효과적으로 전할 수 있는 삶의 여러 방식들을 나누는 것을 가장 중요하게 여긴다. 이로 인하여 교회
인근의 주변은 물론 성도들의 삶의 터전까지 복음이 전파되기 때문에 기존의 전도가 교회 인근을
중심으로 제한적이었다면, 관계전도의 영역은 각 성도들의 은사에 따라 한계를 짓지 않기 때문에
열방까지 전파된다고 볼 수 있다.
또한 전도훈련 프로그램은 양육 프로그램과는 달리 목회자가 일방적을 가르치는 형식이 아닌
평신도 지도자들과 목회자가 효율적인 전도 방식을 자유롭게 토론식으로 나누는 형식으로 진행되기
때문에 본 연구자는 양육 프로그램과 같이 전도 훈련 프로그램의 교제 내용은 첨부하지 않았다. 전도
훈련 프로그램 과정은 다음과 같다.
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<표 38> 목장교회의 관계전도를 위한 전도훈련 프로그램 과정

구 분
1주차
2주차

1과

3주차
4주차
5주차

2과

6주차
7주차

8주차

9주차

10주차
3과

강의 1
매주 화요일
(오전 10:00-12:00)
말씀을 행함으로 1
1과제 공감하기
말씀을 행함으로 2
2과제 복음제시하기
말씀을 행함으로 3
3과제 교회로 인도하기

강의 2
매주 토요일
(오전 10:00-12:00)

강의 3 / 기도회
매주 목요일
(오후 7:00-8:00)

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

섬김의 삶으로 1
1과제 적극적 교제

전도참여

전도를 위한 중보기도

섬김의 삶으로 2
2과제 적극적 도움

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

전도참여

전도를 위한 중보기도

섬김의 삶으로 3
3과제 적극적 권유
말씀을 선포하라 1
1과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 1과, 2과)
말씀을 선포하라 2
2과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 3과, 4과)
말씀을 선포하라 2
3과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 5과, 6과)
말씀을 선포하라 3
4과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 7과, 8과)

11주차

말씀을 선포하라 4
5과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 9과, 10과)

전도참여

전도를 위한 중보기도

12주차

말씀을 전포하라 5
6과제 양육으로 자라게 하기
(새신자 양육반 11과, 12과)

전도참여

전도를 위한 중보기도

함께하라
(축복, 감사, 결단의 시간)

전도참여

전도를 위한 중보기도

13주차

4과

10월 ‘목장축제’ 5과 새신자 세우기 (축복, 감사, 결단의 시간)
’
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4) 교육 내용
(1) 1주차 교육
1주차 강의는 1과 '말씀을 행함으로'의 1과제로 '공감하기'이다. 이 시간에는 전도자와 전도 대상자
사이의 우호적인 관계를 형성하는 방법을 배우고, 전도 대상자에게 복음을 제시하기 위한 전초
단계로써 전도자가 전도 대상자의 마음을 어떻게 열게 할 것인가와 복음에 대한 기대감을 갖게 하는
방법 등을 배운다. 전도자는 전도 대상자와의 자연스러운 대화를 통해서 종교적 배경이나 교회에
대한 관심, 전도 대상자의 생활이나 어려움, 영적 상태를 진단하는 방법을 배우고, 전도 대상자의
상황에 맞는 복음의 제시 방안들을 배운다.

(2) 2주차 교육
2주차 강의는 1과 '말씀을 행함으로'의 2과제로 '복음제시하기'이다. 이 시간에는 전도 대상자에게
복음의 내용이 어느 한 쪽으로만 편중되지 않도록 복음을 5가지 단계로 설명하는 방법을 배운다.
복음제시의 5가지 단계는 은혜, 인간, 하나님, 그리스도, 믿음으로 나뉘어 진다. 또한 전도자들은
적절한 예화와 간증을 통하여 집중적으로 복음을 제시함으로 전도 대상자로 하여금 구원의 도리를
바르게 이해하도록 설명하는 방법을 배우게 된다.

(3) 3주차 교육
3주차 강의는 1과 '말씀을 행함으로'의 3과제로 '교회로 인도하기'이다. 이 시간에는 전도 대상자를
교회의 공동체로 인도하는 효과적인 방법들을 배운다. '목장교회의 관계전도'의 전도는 성도들이
자신의 생활과 처지에 밀접하게 관계 맺은 사람들을 중심으로 그리스도의 선한 영향력을 보여줌으로
전도의 결실을 맺는 것을 제 1의 목적으로 하기 때문에 반드시 교회부터 데리고 오고, 교회 예배를
우선적으로 참석하게 하는 전통교회의 전도방식을 따르지 않는다. 전도자들은 자신의 사람들과
1주차 교육으로 친밀감과 교제를 충분히 구축한 후 2주차 교육으로 정확한 복음을 제시하고, 그
복음을 전도 대상자가 확실히 받아들여 교회와 믿음에 대한 신뢰가 어느 정도 구축되었을 때, 교회로
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인도하는 방법 등을 배우게 된다.

(4) 1과(1~3주차 전도훈련)에 대한 보완 및 개선점
1과는 1~3주차의 전도 훈련 프로그램으로 '말씀을 행함으로'의 주제 안에 공감하기(1주), 복음
제시하기(2주), 교회로 인도하기(3주)의 내용을 담고 있다. 각 목장의 평신도 지도자들은 교회가
전체적으로 관계전도를 일관성 있게 교회의 비전으로 선포했기 때문에 목장의 구성원들이 실질적인
전도 훈련이 시행되었을 때, 전도 대상자를 정하고, 그들을 위해 기도하는 시간을 긍정적으로
보았다고 한다. 또한 기존의 사역 방식이 특정한 전도 기간을 이용해 일회성으로 전도를 진행하는
것보다 평상시 그리스도인으로서 경건한 삶으로 선한 영향력을 미치는 관계전도의 본질에 대해
대체적으로 긍정의 반응을 보였다. 그러나 삶의 현장에서 한 주간 자신이 받은 말씀의 은혜가 없으면
성도의 삶에 많은 부담감을 줄 수 있으며, 구역 모임에 대한 거부 반응 역시 보일 수 있기 때문에
평신도 지도자들은 각 구역의 구성원들의 신앙의 수준과 성도의 형편을 무엇보다도 세심하게
살펴봐야 한다.

(5) 4주차 교육
4주차 강의는 2과 '섬김의 삶으로'의 1과제로 '적극적 교제'이다. 3주차의 훈련 과정으로 전도
대상자를 교회로 인도했다면 전도자와 같은 목장의 구성원들을 소개해주고, 경우에 따라 전도
대상자의 직장, 취향, 성향 등을 고려해서 좋은 영향력을 미칠 수 있는 성도들을 소개해주고, 각
목장과 교회는 교회에 처음으로 출석한 전도 대상자를 적극적으로 섬기고, 좋은 관계를 유지하도록
적극적인 교제를 추진하는 방법을 배우게 된다. 다만 전도 대상자의 성향을 전도자로부터 미리
철저하게 파악하여 전도 대상자의 입장에서 부담이 되지 않고, 편안하게 교회와 목장의 구성원들과
친밀한 교제를 이룩할 수 있는 방법들을 배우게 된다.
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(6) 5주차 교육
5주차 강의는 2과 '섬김의 삶으로'의 2과제로 '적극적 도움'이다. 전도 대상자와 목장 구성원, 교회
구성원들이 좋은 교제를 이루고, 어느 정도의 관계가 구축되었다면 전도 대상자의 영적 필요와 삶의
문제 가운데 도움이 필요한 부분을 파악하는 방법을 배우게 된다. 이 부분은 한 영혼을 바르게
세우기 위한 가장 기초적이고, 우선적인 단계로 교회와 목회자의 도움이 필요한 부분이 있다면 각
목장의 평신도 지도자들은 솔직하게 목회자와 교회에 전도 대상자를 위한 물적, 영적 부분의 도움을
청할 수 있어야 한다.

(7) 6주차 교육
6주차 강의는 2과 '섬김의 삶으로'의 3과제로 '적극적 권유'이다. 전도자는 전도 대상자에게 바른
신앙을 고양할 수 있도록 ‘새신자 양육 프로그램’을 적극적으로 권하는 방법을 배운다. 1~5주차의
과정이 전도 대상자와 좋은 관계를 맺고, 전도 대상자의 형편을 살피는 일에 최선을 다했다면
6주부터는 전도 대상자가 예수님의 제자로서 바르게 세워지도록 권면하는 방법들을 배우게 된다.
그리하여 7주부터 13주까지는 전도 대상자가 적극적으로 ‘새신자 양육 프로그램’을 교육받는
시간으로 형성된다.

(8) 2과(4~6주차 전도훈련)에 대한 보완 및 개선점
2과는 4~6주차의 전도 훈련 프로그램으로 '섬김의 삶으로'의 주제 안에 적극적 교제(4주), 적극적
도움(5주), 적극적 권유(6주)의 내용을 담고 있다. 2과는 전도 대상자와의 긴밀한 관계를 통하여
교회로 인도한 후, 각 목장의 구성원들과 성도들간의 긴밀한 교제를 구축하고, 서로 합력하여 전도
대상자를 세우는 과정이다. 평신도 지도자들은 이 과정을 통하여 목장의 구성원들은 실질적으로 한
지체를 섬기는 법을 배우고, 그 가운데 한 영혼을 진정으로 사랑하는 마음을 갖게 됨으로 구체적으로
좋은 분위기가 형성된다고 답하였다. 그러나 사람과의 관계에 상처가 있거나 새로운 사람에 대한
거부가 심한 사람들은 어려움을 겪는다고 답하였다. 전도 대상자가 목장에 소속되었을 때, 평신도

173

지도자들은 각자의 목장의 형편에 맞게 사역을 분담하고, 사람과의 관계가 어려운 기존의 목장
구성원들의 형편까지 돌아볼 수 있는 구체적인 사역 방안을 제시할 필요가 있다.

(9) 7주차 교육
7주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 1과제로 '양육으로 자라게 하기 1.'이다. 전도 대상자는
자신이 속한 목장의 교사를 통해 ‘새신자 양육 프로그램’을 듣게 되며, 7주차 교육은 전도 대상자가
‘새신자 양육 프로그램’의 1과와 2과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다. ‘새신자 양육 프로그램’의
1과는 '매일 체험하는 하나님'이고, 2과는 '살아있는 하나님의 말씀'이다. ‘새신자 양육 프로그램’의
교제는 앞서 언급한 ‘목장교회의 관계전도’를 위한 양육 프로그램의 교제를 바탕으로 새신자의
눈높이 맞추어 편집한 교제를 사용한다. 1과 ‘매일 체험하는 하나님’은 예수님을 영접한 순간부터
모든 삶의 영역에 하나님의 섭리와 계획 이끄심을 발견할 수 있음을 새신자는 배우고, 실천하게
된다. 2과 ‘살아있는 하나님의 말씀’은 새신자가 성경을 통해 하나님께 알게 되고, 새신자가 알아야
할 성경의 주요 사건과 신앙의 기초를 세워줄 내용들을 말씀을 통해 배우게 된다. 새신자 양육
시간은 주2회로 목장모임 때, 주일예배 후 전도 대상자들의 시간에 맞추어 진행된다.

(10) 8주차 교육
8주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 2과제로 '양육으로 자라게 하기 2.'이다. 이 시간은
7주차부터 시작된 ‘새신자 양육 프로그램’의 3과와 4과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다. 3과는
‘바르게 기도하기’이고, 4과는 ‘기도의 응답과 중보기도’이다. 3과를 통해서 새신자들은 바르게
기도하는 방법을 배우게 되는 데, 회개, 감사, 찬양, 간구 등의 기도 방법을 배우게 된다. 도한 4과를
통해서는 바른 기도 응답과 중보기도에 대해서 배우게 되는데 하나님의 뜻을 성경을 통해 분별하고,
하나님께 간구했던 기도의 제목들이 응답되었을 때의 감사의 표현 등을 배우게 된다.
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(11) 9주차 교육
9주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 3과제로 '양육으로 자라게 하기 3.'이다. 이 시간은 ‘새신자
양육 프로그램’의 5과와 6과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다. 5과는 ‘순종하는 삶’이고, 6과는
‘섬기는 삶’이다. 5과를 통해서는 예수님의 순종과 성경적 원리에 따른 순종의 삶에 대해 배우게 되고
6과를 통해서는 제자 된 자로 교회와 이웃을 섬기는 성경적 원리에 대해 배우게 된다.

(12) 10주차 교육
10주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 4과제로 '양육으로 자라게 하기 4.'이다. 이 시간은
‘새신자 양육 프로그램’의 7과와 8과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다. 7과는 ‘복음 사명자의
삶’이고, 8과는 ‘말의 덕을 세우는 사람’이다. 7과를 통해서는 예수님께서 전해주신 지상명령과 초대
교회의 모습들을 배우면서 복음 사명자로서 바른 성도의 모습을 배우게 된다. 8과를 통해서는 성도
간의 교제와 교회 공동체의 섬김을 배움으로 교회의 덕을 위해 사명자로 세워지는 과정을 배우게
된다.

(13) 11주차 교육
11주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 5과제로 '양육으로 자라게 하기 5.'이다. 이 시간은
‘새신자 양육 프로그램’의 9과와 10과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다. 9과는 ‘영적 성장과
성숙한 삶’이고, 10과는 ‘순전한 삶’이다. 9과를 통해 성도가 시험이 올 때에 하나님 앞에 지켜야 할
신앙의 자세와 성숙한 그리스도인의 모습을 배우게 된다. 10과를 통해 바른 신앙인의 삶과 순종에
대해 배면서 하나님께 모든 것들을 맡기고, 내어드릴 수 있는 순전한 삶의 방식과 성경적 원리에
대해 배우게 된다.

(14) 12주차 교육
12주차 강의는 3과 '말씀을 선포하라'의 6과제로 '양육으로 자라게 하기 6.'이다. 이 시간은
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7주차부터 시작된 ‘새신자 양육 프로그램’의 11과와 12과를 양육하는 방법을 배우는 시간이다.
11과는 ‘그리스도인의 가정과 직장’이고, 12과는 ‘서로 사랑하라’이다. 11과는 새신자들의 영적
성숙을 돕고, 자신들의 주변 환경 가운데 그리스도의 덕을 세울 수 있는 빛과 소금의 역할들에 대해
배우게 된다. 12과는 성도들 간의 교제 가운데 사랑의 덕을 세울 수 있는 여러 성경적 방법들을
배우고, 더 나아가 성부, 성자, 성령의 사랑의 연합하심과 그로 인해 교회가 갖추어야 할 사랑의
모습에 대해 배우게 된다.

(15) 3과(7~12주차 전도훈련)에 대한 보완 및 개선점
3과는 7~12주차의 전도 훈련 프로그램으로 '말씀을 선포하라'의 주제로 매일 체험하는
하나님(7주), 양육으로 자라게 하기(8주), 양육으로 자라게 하기(9주~12주)의 내용을 담고 있다.
평신도 지도자들은 3과의 전도훈련 과정이 새신자의 말씀 양육 과정을 배우는 시간이나 오히려
기존의 목장의 구성원들이나 평신도 지도자들에게 더욱 유익했다는 의견이 많았다. 새신자들을
말씀으로 바르게 양육하기 위해 전도훈련의 과정으로 새신자 양육프로그램의 모든 양육 과정을
평신도 지도자들과 목장 구성원들이 배우는 것이 유익하다는 입장이다. 이와 같은 결과와 기존의
평신도를 위한 양육 프로그램의 만족도를 비교해 보면, 기존의 평신도를 위한 양육 프로그램의
수준을 조금 더 쉽게 조정해야 된다.

(16) 13주차 교육
13주차 강의는 4과 '함께하라'의 '축복, 감사, 결단의 시간'이다. 이 시간은 7주차부터 ‘새신자 양육
프로그램’을 모두 수여한 새신자들을 축복하는 시간으로 수여증과 소정의 선물을 전달한다. 맛있는
식사나 간단한 다과를 함께 제공하고, 새신자들이 교회에 잘 정착할 수 있도록 격려하고, 더 나아가
‘새신자 양육 프로그램’을 수여한 새신자들이 세례를 받을 수 있는 자격이 있음을 알리고, 세례
교육의 일정까지 정하도록 한다.
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(17) 4과(13주차 전도훈련)에 대한 평가 및 만족도
4과는 14주차 전도훈련 프로그램으로 4과 ‘함께하라’에 대한 내용이다. 4과에 대한 만족도는 ‘매우
유익하다’는 참가자가 40.9%로 가장 높았고, ‘유익하다’는 참가자는 36.4%로 두 번째로 높았다. 또한
‘보통’의 경우도 22.7%로 나타났다. 전체 참가자 22명 중 9명이 ‘매우 유익하다’로 답하였고,
‘유익하다’라고 답한 참가자는 8명으로 두 번째로 높았다. ‘보통’의 경우도 5명이 답하였다. 평신도
지도자들은 13주차 강의 시간에 각 목장의 새신자 양육 프로그램을 이수한 새신자들을 축복하기
위하여 식사와 선물, 공연 등을 준비하는 과정에서 목장 구성원들이 물질적, 영적 고갈을 경험할 수
있다고 언급하였다. 교회 전체적으로 볼 때에 청년층과 대학부가 독립된 목장으로 구성되어 있기
때문에 40~50대의 목장으로 구성된 많은 목장들이 부담을 느낀다고 언급하였다. 이에 청년부와
대학부의 13주차 전도훈련은 독립적으로 9월과 10월이 아닌 11월에 편성하도록 배치할 필요성이
보인다. 또한 40~50대의 목장과 청년층, 대학부의 목장을 한 달에 한 번 짝을 지어 연합하도록
함으로 세대가 연합을 도모할 필요가 있다.

(18) 5과 (10월 목장축제, 새신자 세우기)
10월에 개최되는 목장축제는 교회의 한 해 목장 경영을 마무리하는 시간이다. 이 시간은 각
목장의 특성에 맞춰 목장의 평신도 지도자들의 독립적 방식으로 이루어진다. 각 목장 가운데
새신자를 축복하고, 새롭게 새신자를 초대하는 전도축제의 방식으로 진행이 되기도 하고, 분가할
새로운 목장이 있다면 그 목장을 발표하고, 새롭게 목장을 시작하는 것을 알리는 축제의 형식으로
개최되어도 좋다. 분명한 목적은 3월부터 9월까지 목장을 이룬 모든 구성원들을 축복하는 데 큰
의미를 둔다. 목장을 섬겨준 평신도 지도자들을 축복하고, 목장의 구성원들을 축복하고, 목장에
새롭게 전도된 새로운 지체들을 축복하며, 서로의 믿음을 격려하고, 더욱 깊은 교제를 위한 새로운
시작점을 제공할 수 있어야 한다.
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(19) 5과(10월 목장축제, 새신자 세우기)에 대한 보완 및 개선점
5과는 10월에 교회 전체의 가장 큰 행사인 목장축제와 새신자 세우기에 대한 내용이다. 평신도
지도자들은 이 시간이 각 목장의 모든 사역의 총체적 결과를 보여주는 것이라 평가하였고, 이 시간을
통해 목장의 내구성이 더 단단해지고, 목장의 구성원들 모두가 합력하여 서로를 축복하고, 섬기는 뜻
깊은 시간이라 답하였다. 또한 확장된 목장으로 새로운 목장이 분가 되고, 새신자가 잘 정착하여
함께 목장축제를 섬기는 과정은 또 다른 평신도 지도자를 세워가는 중요한 과제라 답하였다. 그러나
목장의 평신도 지도자와 새신자 위주의 프로그램으로 목장의 구성원은 행사를 진행하는 데에만
치중하는 결과를 나타낸다고 지적하기도 하였다. 목회자는 각 목장의 특성과 구성원들을 잘
파악하여, 사전에 행사 준비로 오는 영적 고갈의 문제를 미리 예방하는 프로그램을 준비해야 한다.

3. ‘목장교회의 관계전도’ 사역에 대한 소결론
성복교회는 2016년 목장교회로 전환을 선포한 후로 끊임없이 ‘세상과 열방을 향한 복음 전파’의
내용을 시행하고 있다.

2019년 현재 성복교회는 2016년 목장교회로의 전환을 시작한 후로 6교구의

각 목장 당 평균 8개 이상의 목장으로 증대되었다.
현재 성복교회의 교구는 모두 6개이다. 2 016년 목장교회를 시작하여 2019년 현재의 목장을
살펴보면, 다음과 같다. 1교구는 24개의 목장에서 36개의 목장으로 증가하였고, 2교구는 18개의
목장에서 22개의 목장으로 증가하였다. 3교구는 32개의 목장에서 48개의 목장으로 증가하였고,
4교구는 21개의 목장에서 26개의 목장으로 증가하였다. 5교구는 23개의 목장에서 29개의 목장으로
증가하였고, 6교구는 19개의 목장에서 24개의 목장으로 증가하였다.
2017년 청년부의 한 목장이 자발적으로 교회의 사회복지기관인 지역아동센터의 아이들을
가르치는 특수한 목적의 목장을 설립하였다. 매 주 화요일 청년들은 3시간을 아이들을 위해
봉사했다. 청년들의 자발적인 섬김에 힘입어 장년층에서도 다양한 전도와 선교를 지원하는 특수
목장들이 발현되었다. 지역의 소외된 계층을 분류하여 독거노인층에게는 쌀과 반찬, 의료 서비스를
제공하는 목장이 시작되었고, 한 부모 가정이나 다문화 가정을 교육적으로 도와주는 목장 역시
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생겨났다. 자신의 은사로 노인 건강 댄스, 한글 강좌 등을 운영하는 목장들도 나타났다. 또한 미자립
교회와 선교단체를 다양한 모습으로 후원하는 목장들 역시 자발적으로 생겨나게 되었다.
이러한 결과들을 통해 ‘목장교회의 관계전도’는 영향력을 잃어가는 한국교회의 회복에 큰 기여를
할 수 있는 대안점이 될 것이다.
본인은 성복교회에서 2년간 목장교회의 사역을 진행하면서, 교회 전체가 하나 되어 교회를 위해
움직이는 모습에 큰 감명을 받았다. 목장교회의 가장 큰 장점은 주일 설교를 시작으로 양육
프로그램으로 이어지는 삶에서의 하나님의 능력을 모든 성도들에게 전달하여, 모든 성도들이 각자의
자리에서 복음을 전하는 사명자의 모습으로 교회를 섬기게 된다는 점이다. 그러나 교회를 처음
방문한 새신자들은 주일 설교의 내용이 다소 거북하고, 부담스러울 수 있다는 점을 알게 되었다.
이에 새로운 성도들이 주일에 처음 교회를 방문했을 때, 목회자들의 세심한 배려와 보살핌이
필요하며, 새신자의 의견을 적극 수렴하여, 교회에 대한 부담감을 없앨 수 있도록 노력해야 할
것이다. 아울러 새신자들이 설교의 내용을 어떻게 받아들였는지 정확히 파악하여, 교회에 대한
부담감을 좁힐 수 있도록 노력해야 할 것이다.

제 6 장
결론

본 논문은 현재 한국교회의 문제점을 극복하고자 하는 것에서 시작되었다. 한국교회가 수적
부흥에만 치중하여, 성도들의 내면의 진정한 변화와 부흥을 도모하고자 하는 열정보다 인본주의적,
자본주의적 요소들을 추구하는 경향이 있다. 이에 본 연구자는 목장교회의 관계전도의 성경적,
교회사적 의미와 실행 방법 등을 연구하면서 한국교회가 내적으로 강건해지고, 세상 가운데 빛과
소금의 역할을 수행할 수 있는 근거를 찾을 수 있었다. 더 나아가 목장교회의 관계전도를 통하여
영적 부흥을 이룩한 교회들의 사례를 근거로 앞으로 목장교회의 관계전도를 통하여 교회의 부흥,
성장을 도모하는 교회들에게 현실적인 사역 방향을 제시하고자 하였다.
먼저는 목장교회의 관계전도의 주체가 소그룹에 있다는 전제 하에 소그룹을 통해 공동체를 부흥,
발전시켰던 모습들을 신구약과 교회사 가운데 언급한 문헌들을 바탕으로 실제로 목장교회의
관계전도를 실행하는 교회들의 사역 프로그램을 비교, 분석하였다.
목장교회의 관계전도의 신구약적 모습은 다음과 같다. 구약에서는 창세기의 삼위일체 진리를 통해
소그룹의 구성원들이 각기 다양한 모습들 가운데 하나 되어 교회를 섬겨야 하는 의미를 찾을 수
있으며, 아브라함을 통하여 천하 모든 민족이 복음을 받게 되는 원리는 소그룹을 통하여 하나님의
나라가 확장되는 것과 일맥상통한다. 또한 출애굽의 10부장 제도는 모세로부터 권한을 받은
부장들을 중심으로 독립적인 공동체를 형성하는 사례 역시 목장교회의 관계전도의 구조와
일맥상통한다. 또한 신약 가운데 나타나는 목장교회의 유형은 먼저 예수님께서 선택하신 12제자들을
통해서이다. 예수님께서 제자들과 함께 동거동락 하시면서 보여주신 공동체의 모습이 목장교회의
관계전도에서 소그룹을 중심으로 구성원들의 서로의 삶을 나누고, 그 가운데 하나님의 능력을
체험하는 것과 일맥상통한다. 더 나아가 예루살렘 교회의 모든 구성원들이 서로의 가정에 모여
교제하고, 하나님을 찬미하며 모든 물건을 통용하여 구제와 봉사에 힘쓰는 모습은 목장교회의
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소그룹이 추구하는 목적성과 일치한다. 또한 핍박으로 흩어진 여러 가정교회들이 바울의 선교의
기지가 되어 복음을 전하는 모습 역시 목장교회의 소그룹의 모습을 담고 있다.
목장교회의 관계전도의 교회사적 근거는 루터의 종교개혁 직전과 이후에서 그 의미를 찾을 수
있다. 종교개혁 직전의 Gerhart Groote가 주도한 '형제 생활 공동단'은 목장교회의 소그룹 형태는
아니었으나 공동체의 능력을 통하여 세상 가운데 영향력을 행사하려는 점에서 목장교회의
관계전도와 일맥상통한다. 더 나아가 종교개혁 이후 소그룹의 모습은 '루터의 소예배'를 통해
드러나게 된다. 누군가의 집에서 만나 기도하고, 세례와 성찬에 참여하는 모습을 통하여 기존 교회의
엄격한 규정과 법규를 거부하고, '교회 안의 교회'인 목장교회의 소그룹의 모습이 강조되었다. 이는
1780년 Philip Jakob Spener에 의한 '경건주의 운동'으로 발전되어 기존교회를 인정하면서도 교회
안에서의 변화와 갱신을 위한 소그룹 운동을 중시한 것 역시 목장교회의 관계전도의 근거가 된다.
신구약과 교회사를 통해서도 알 수 있듯이 한 개인의 내적 부흥은 공동체와 나라의 부흥과 성장을
가져오고,오늘날 한국교회가 추구해야 할 진정한 성장과 부흥 역시 말씀의 능력을 행하는 성도들의
내적 변화와 삶의 변화를 통한 영향력으로 이룩해야 할 것이다. 그렇기 때문에 교회 성장의 주체는
목회자가 아닌 변화를 추구하는 한 성도가 되어야 하며, 목회자는 하나님의 말씀을 통하여 성도들의
삶의 변화를 일으키는 내적 부흥에 영향력을 미칠 수 있어야 한다.
연구자에게서 발견된 아쉬움은 기존의 한국교회는 목회자 중심의 말씀 선포와 전도가 주축을
이루고 있으며, 어느 순간부터 목회자는 성도의 내적 각성과 변화를 위한 말씀 선포가 아닌 성도의
기호에 맞춘 귀복주의, 인본주의 말씀들이 주를 이루고 있는 점이다. Harvey Cox는 현재의
한국교회가기존의 한국이 가지고 있던 샤머니즘 풍토 속에 물질만능주의, 배금주의를 결합하여,
신앙의 순수성을 파괴하고, 십자가와 고난이 결여된 채 오직 현실적 축복만을 주장하여 교회의 수적,
물리적 확장에만 치중하고 있다고 비판하였다.226 그렇기 때문에 연구자는 성경을 통하여 성도들의
내면을 각성할 수 있고, 성도들이 각자의 삶의 영역에서 말씀의 능력을 행할 수 있는 목장교회의
관계전도 사역의 필요성을 제안하는 것이다.

226)

Harvey Cox, 「영성 음악 여성」, 유지황 역 (서울: 동연, 1996), 303-09.
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26주간 진행되는 목장교회의 관계전도를 위한 양육 프로그램과 전도훈련 프로그램은 결코 쉽지
않은 과정이다. 하지만 이는 한국교회의 바른 방향성과 성장을 위해 꼭 필요한 과정이다. 무엇보다도
목장교회의 관계전도는 먼저 목회자들이 하나님의 말씀에 분명한 각성과 목회자로서의 분명한
정체성을 성립해야 가능한 사역이다. 목회자는 제일 먼저 성도들에게 성경을 바르게 전달하는 것부터
시작해야 한다. 앞서 언급했듯이 성경을 성도의 입장에서 성도의 삶이 윤택해지고, 복을 받는
방안으로 제시해서는 안 된다. 목회자들은 성도들의 성경적 위치를 정확히 설명할 수 있어야 한다.
예수님의 제자 된 자들로 세상의 빛과 소금의 역할로 복음을 전하는 사명자의 삶을 성도들에게
바르게 자각시킬 수 있어야만 목장교회의 관계전도를 위한 양육 프로그램과 전도훈련 프로그램을
바르게 정착할 수 있다.
지난 2년 동한 서울성복교회에서 진행된 목장교회의 관계전도 사역은 한 개인의 삶의 변화와 그
개인을 둘러싼 모든 환경인 교회 공동체와 지역 공동체 가운데 많은 긍정적인 결과를 가져왔다. 이는
한국의 어느 교회에서나 적용할 수 있는 평신도 주체의 실질적 부흥을 위한 사역이 될 수 있다는
것이다. 목회자의 철저한 준비와 영적 각성을 통한 목장교회의 관계전도는 분명 목회자와 평신도
모두에게 하나님의 은혜와 세상에 선한 영향력을 미칠 수 있는 큰 효과를 나타낼 것이다.
그러나 목장교회의 관계전도 사역은 결코 쉽지만은 않다. 연구자는 2016년 처음 서울성복교회의
목장교회 관계전도를 위한 사역에 평신도들의 적극적인 참여와 지지를 얻기 위해 매일 50통 이상의
전화, 만남 등을 이룩하였다. 성도들이 자신의 삶을 오픈하고, 그 삶 가운데 나타나는 많은
문제점들을 하나님의 말씀에 정직히 비추는 것 자체를 꺼려하는 경우가 많았기 때문이다. 그러나
목회자 스스로가 먼저 하나님 말씀에 정직히 행하지 못 하였던 자신의 과오를 정직히 고백하고, 삶의
변화를 추구하는 여러 행동 양식들에 대해 솔직히 오픈했을 때, 비로서 많은 성도들의 공감과 참여를
얻을 수 있게 되었다. 목장교회의 관계전도 사역은 어느 교회에서도 할 수 있다. 그러나 그것을
성공적으로 이끌어 내기 위해서는 먼저 목회자들 스스로가 하나님의 말씀을 겸허히 받아들이고,
자신의 삶 가운데 하나님의 선한 영향력을 드러내는 삶을 살아야 할 것이다.
연구자는 본 논문의 서론부터 한국교회의 문제점들을 제기하였다. 한국교회의 정체성 약화, 세속화,
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자본주의와 인본주의 등의 문제들로 한국교회는 성경적 본질을 이탈하고, 비본질적으로 변질된
부분에 대한 해결책을 제시하고자 하였다. 한국 교회가 본질을 회복하기 위해서는 마틴 루터의
종교개혁과 같은 필사의 각오가 있어야 할 것이다. 무엇보다도 교단, 신학교, 목회자들의 변화가
선행되어야 한다. 이 논문은 교회의 회복을 위한 관계전도의 사역 방안을 제시하는 것에 목적성을
두었다. 그러나 더 나아가서 앞서 언급한 교단과 신학교의 변화에 대한 사역 방안을 제시할 필요성이
있다.
연구자는 목장교회의 관계전도 사역을 위한 양육 프로그램과 전도훈련 프로그램을 교단과
신학교를 위해 확장시켜야 된다고 본다. 이를 위해서 목장교회의 신구약적, 신학적, 교회사적 내용에
대한 연구에 더 힘을 쏟아야 하며, 무엇보다도 목회자의 경건의 훈련을 위한 세미나와 교단 연합
기도회 등을 함께 구축할 필요성을 느낀다.
백석대학교 설립자인 장종형은 '개혁주의 생명신학'을 주장하며, '영적 생명 운동'을 강조하였다.
그는 불신자에게 복음을 전하여 예수를 영접하게 하고, 거듭남으로 구원을 얻게 하는 것은 1차
과제이며, 가장 중요한 과제는 거듭난 전도자가 구원을 받은 기독교인들로 하여금 그리스도의 생명
안에서 변화된 삶을 살도록 이끌어 주는 것을 강조하였다. 그는 삶의 현장에서 그리스도의 생명이
나타나도록 하는 신앙운동, 신학 회복운동, 영적 생명 운동, 하나님 나라 운동, 기도 운동, 성령 운동,
나눔 운동을 주장하였고, 그가 총장으로 역임했던 백석대학교 내에서 신학생들이 목회현장에서 이와
같은 운동들을 평신도들에게 실천하도록 지도하였다. 그는 신학생들이 그가 주장한 '영적 생명
운동'을 통하여 목회현장에 나가기 전 먼저 신자로서 학문과 실천을 겸비하도록 권면한 것이다.227
연구자는 본 논문에서 개혁주의 생명신학에 기초한 목회자들과 신학생들을 위한 전도 훈련 방법을
제시하지 못 한 점을 아쉽게 생각한다. 그러므로 앞으로 한국교회의 정체성 회복을 위해 생명신학과
전도에 대한 지속적 연구를 신학교와 교단 중심으로 심도 있게 연구하길 제안한다.
선교초기로부터 일제 강점기, 해방 이후에도 한국교회는 전도를 쉬지 않았다. 6.25 전쟁 이후
국가가 산업을 일으킬 때도 교회는 전도하였고, 1980년 국가 중흥기에도 1900년대 후반까지도

227)

장종현, 「생명을 살리는 교회」 (서울: UCN, 2019), 92-3.
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한국교회는 늘 시대와 사회환경의 변화에 따라 적절한 전도들을 실행하였다. 길거리 전도, 외침전도,
축호전도, 대중전도 등이 그것이다. 그러나 21세기의 한국교회는 이 전의 전도 방법들보다 더 탁월한
전도 방법들을 개발하지 않고서는 다시 일어설 수 없다. 지금까지의 다양한 전도에도 불구하고
한국교회는 세상으로부터 많은 질타를 받고 있다. 교회 세습과 수적 부흥에 치중한 교회의 여러
방안들이 세상으로부터 교회를 등지게 하고 있다. 한국교회는 무엇보다도 비기독교인들로부터
긍정적인 평가를 받는 데 주력해야 한다. 연구자가 제시한 목장교회의 관계전도는 시간과 장소,
전도의 대상을 성도들이 자신의 삶의 영역에서 경건의 능력으로 하나님의 사랑을 드러내는 가장
효율적인 방안이 될 것이며, 교회의 긍정적 이미지를 극대화 할 수 있는 좋은 전도 방향이 될
것이다.
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APPENDIX A
부록 A

1~13주 양육 프로그램 교재

1. 1주 양육 프로그램
1) 입학식
소개) 목회자는 평신도 지도자들을 대상으로 양육 프로그램의 교제와 방향, 목적 등을 소개하고,
평신도 지도자들은 자신의 소개와 더불어 자신이 섬기는 목장에 대해 소개한다.
서명과 결의) 참가자(평신도 지도자)들은 모든 양육 프로그램의 과정을 끝까지 성실이 수행할
것을 서명과 결의를 통하여 약속한다. 결의문은 다음과 같다.
하나, 우리는 신앙의 근본이 되는 하나님의 말씀을 배우고, 가르치기 위한 사명자이다.
둘, 우리는 주 1회 제공되는 양육 프로그램의 교육 시간을 철저히 지키고, 개인적인 일들을
이유로 결석과 지각을 하지 않을 것이다.
셋, 우리는 늘 양육 시간보다 일찍 도착하여 기도로 준비할 것이다.
넷, 우리는 양육을 인도하시는 목사님의 말씀에 순종하고, 섬길 것이다.
다섯, 우리는 다른 참가자들의 입장을 먼저 배려하고, 그들의 기도제목에 대해 함부로 발설하지
않을 것이다.
여섯, 우리는 양육 시간을 위해 시간을 정해 놓고, 중보기도 할 것이다.
일곱, 우리는 양육 시간에 오롯이 말씀에 집중하고, 그 말씀이 우리 삶 가운데 우리를 지배할 수
있도록 한 주간 배웠던 말씀을 늘 묵상하고, 기도할 것이다.
여덟, 우리는 양육 과정에서 필요한 과제와 행동 실천, 기도표 기록 등을 성실히 수행할 것이다.
아홉, 우리는 시간을 정해 우리가 섬기는 목장을 위해 기도할 것이다.
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열, 목장 모임 가운데 발생한 여러 문제 가운데 영적으로 도움이 필요한 부분은 반드시
목회자에게 알린다.

2. 2주 양육 프로그램: 1과 말씀과 실천 – 1과제 신앙의 본질
1) 신앙의 본질
목적) 예수 그리스도께서 모든 상황과 삶의 주인 되시며, 어떠한 상황도 변화시켜 주실 수 있는
믿음과 소망을 갖는다.

(1) 예수님은 누구신가?
도입) 우리는 삶 가운데 많은 문제에 당면하게 됩니다. 그리스도인은 우리에게 처한 모든 상황을
감정적이고, 결과론 적인 행동으로 자신의 뜻에 따라 문제를 해결해서는 안 됩니다. 우리가 처한
많은 문제들에 대한 합리적인 성경적 진단을 제시하고, 그 진단을 믿음으로 수반하여 행동하는
것이 바로 그리스도인의 삶이자 성화의 과정이 됩니다. 성화는 예수 그리스도를 구세주로 믿고,
마음으로 영접하여 하나님의 자녀가 된 자만이 누릴 수 있는 변화의 과정입니다. 우리는 먼저
예수 그리스도의 의를 힘입어 하나님의 자녀가 됨으로 우리에게 발생되는 많은 문제들을
근본적으로 해결할 수 있어야 합니다. 여러분들은 우리의 구원자 되신 예수 그리스도를 믿고,
마음에 영접하셨습니까? 그리하여 확실한 하나님의 자녀임을 믿으십니까?

질문) 우리의 구주 되시는 예수 그리스도께서 우리의 인생을 변화시킬 수 있고, 더 나아가 모든
세상과 열방을 변혁시킬 수 있다고 생각합니까? 무엇보다 지금 당신의 문제까지 예수께서
해결해 주실 수 있다는 믿음이 있습니까? 당신의 삶 가운데 가장 힘든 문제는 무엇이며,
반복되는 문제는 무엇입니까?

말씀) 마가복음 5장 25~34절
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위의 말씀을 통해 우리는 열 두 해를 혈루증으로 많은 괴로움을 받고, 가진 것을 모두 허비한
한 여인을 만났습니다. 그 여인은 예수의 소문을 듣고 무리 가운데 끼어 예수님의 뒤로 와서
그의 옷에 손을 댔습니다. 그 여인은 예수님의 옷에만 손을 대어도 구원을 받을 것이라는
생각으로 이와 같은 행동을 시행하였고, 그의 믿음으로 혈루의 근원이 마르고, 병이 나은 줄
몸소 깨닫게 되었습니다. 또한 예수님께서 그 여인을 보고 이르시되 딸아, 네 믿음이 너를
구원하였다고 말씀하셨습니다.

(2)

예수님은 어떤 일을 했습니까?

질문) 위의 말씀을 통해 알게 된 예수님은 어떤 일을 하셨고, 어떤 분이셨습니까?
말씀) 요한복음 1장 9~13절
혈루병에 걸린 여인은 자신의 문제를 처음에는 자신의 방법으로 해결하고자 했습니다. 많은
의원들을

찾았고,

많은

재물을

소비했습니다.

그러나

병의

근원은

해결되지

못했습니다.

마지막으로 그녀는 예수님의 능력을 믿었고, 그 능력으로 자신이 구원에 이를 것이라는 믿음으로
예수님의 옷에 손을 대는 행동을 하게 됩니다. 그녀의 그러한 행동은 오직 믿음으로 행해진
행동이었고, 그로 말미암아 그녀는 병의 근원이 마르게 되었고, 예수님께서 그 여인을 친히
딸이라 부르시며, 네 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하셨습니다. 요한복음 1장 12절 말씀은 오직
예수 그리스도를 영접하고, 그의 이름을 믿는 자들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다고
말씀하십니다. 13절말씀은 하나님의 자녀 된 자들은 혈통이나 육정, 사람의 뜻이 아닌 오직
하나님께로부터 난 자들이라 구별하셨습니다

(3) 지금, 예수님은 무엇을 하고 계십니까?
지금도 예수님께서는 친히 우리와 함께 동행하고 계십니다.
말씀) 요한복음 14장 16~18절, 요한복음 14장 26~27절
예수님께서 십자가를 지시기 전에 제자들에게 약속하신 보혜사 성령님은 영원토록 우리와
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함께 계시며, 진리의 영으로 세상은 능히 받지도, 보지도, 알지도 못하는 것으로 오직 우리만이
성령님을 알고, 그분께서 내 안에 함께 거하시며 우리를 고아와 같이 버려 두지 않으시리라
약속하셨습니다. 또한 우리 안의 보혜사 성령께서 우리에게 모든 것을 가르치고, 예수님의
말씀을 생각나게 하실 것이라 말씀하셨습니다. 또한 세상이 주는 평안으로 우리 마음을 지배하실
것을 약속하시며, 우리 마음에 근심과 두려움을 두지 말라고 당부하셨습니다.

(4) 예수님을 믿으십니까?
확신) 당신은 많은 삶의 문제들 가운데 어떠한 자세를 가지고 있습니까?
아담과 하와는 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 따라 자신의 뜻으로 선악과를 따 먹었습니다.
그로 인해 모든 인류는 죄와 사망 가운데 거하게 됩니다. 죄의 기원을 통해 우리는 하나님보다
우리의 뜻을 따르는 우리의 죄 된 본성을 늘 마주하게 됩니다. 그러나 우리의 죄를 위해
십자가를 지시고, 우리의 죄를 대신하여 죽으심으로 우리는 죄사함을 받았고, 하나님의 자녀로서
하나님의 도움을 구할 수 있게 되었습니다. 또한 죄 없는 우리 마음 가운데 성령님께서 늘
내주하심으로 우리와 늘 함께 하십니다. 더 나아가 예수님께서는 십자가를 지신 후 사흘 만에
부활하셨습니다. 우리는 예수님의 부활과 같이 하나님의 자녀로서 정체성을 회복하고, 그 분의
사랑 안에 거함으로 우리 가운데 어떠한 문제의 두려움에서 벗어나 평안을 가질 수 있어야
합니다. 하나님께서는 지금도 분명히 살아계시며, 이 세상의 모든 역사를 주관하고 계시고,
우리의 모든 상황을 아십니다. 당신은 당신의 모든 것들을 하나님의 주권 아래에 있다는 사실을
인정하며, 그 분께 모든 것을 맡기고 계십니까? 아직 맡기지 못하는 부분이 있다면 무엇이고, 그
이유는 무엇일까요? 또한 지금이라도 우리의 부족함을 친히 살피시는 그 분 앞에 우리의 삶을
드리고, 우리의 모든 것들을 맡기는 믿음의 결단을 내려야 합니다.

기도) 우리 삶의 모든 영역의 주인 되신 예수님을 매 순간 의지하며, 그 분의 도우심과 성령의
충만함으로 무장되어 세상의 어떠한 상황 가운데서도 강하고, 담대할 수 있는 믿음을 달라고
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기도합니다. 또한 우리가 믿음보다 앞서 우리의 생각과 행동을 따르는 어리석음에 빠지지 않도록
매 순간 기도하며, 세상을 살아가도록 다짐하는 기도를 합니다.

3. 3주 양육 프로그램: 1과 말씀과 실천 - 2과제 예수님의 삶
목적) 성경을 통해 예수님의 삶을 고찰하고, 예수님을 닮아갈 수 있는 경건의 자세를 배운다.
(1) 성육신과 치유
도입) 예수님은 하나님의 아들로서 사람의 몸으로 이 땅에 오셨고, 이를 성육신이라고 합니다.
성육신의 목적은 인간의 구원에 있습니다. 예수님은 구원의 방법으로 자신의 고난인 십자가
위에서의 죽음을 선택하셨습니다. 예수님은 하나님이시기 때문에 죽지 않고 영원히 사시며, 죄가
없으시기 때문에 죽을 이유가 없음에도 불구하고, 인간의 죄를 대신하여 죽으시기 위해 친히
하나님의 아들이라는 이름을 버리고, 인간이 되셨습니다. 또한 예수님의 성육신 사건은 오직
성부 하나님의 원하심으로 이루어졌으며 인간을 위해 예수님께서 선택하신 것입니다.
성경에서의 삶은 현실 세계에서의 삶과 죽음 이후의 삶으로 나누어집니다. 하나님 나라에서의
삶은 하나님과 함께 살아가는 영광의 자리이고, 지옥에서의 삶은 마귀와 함께 하나님과 단절된
고통의 자리입니다. 예수님께서는 죄인인 인간에게 하나님 나라에서의 삶을 제공하시기 위해
성육신 하셨고, 더 나아가 예수님께서 이 땅에 계시는 동안 많은 질병과 연약한 것들을 진
사람들에게 소망이 되셨습니다. 주린 자, 나그네 된 자, 헐벗은 자, 병든 자, 옥에 갇힌 자,
세리와 창기, 죄인들과 함께 하셨고, 그들에게 새로운 삶과 구원을 베푸셨습니다. 예수님께서는
죄인 된 우리가 사후 맞이하게 될 심판을 위해 십자가를 지셨고, 또 이 땅에서 성육신 하신
동안에도 하나님 나라의 영광과 기쁨을 세상의 약하고, 죄 많은 인생들에게 베푸신 것입니다.
말씀) 마태복음 11장 2~6절
위의 말씀은 세례 요한이 옥에 갇히었을 때, 세례 요한이 자신의 제자들을 그리스도께 보내어
"메시야로 오실 분인 당신입니까? 아니면 우리가 다른 이를 기다려야 됩니까?"라고 물었을 때의
예수님의 대답입니다. 예수님께서는 세례 요한에게 예수님으로 인하여 맹인이 보고, 못 걷는

189

사람이 걷고, 나병환자가 깨끗하게 되며, 못 듣는 자가 듣고, 죽은 자가 살아나고, 가난한 자에게
복음이

전파된다고

말씀하시면서

세례

요한이

낙담하고,

실족하지

않기를

당부하고,

위로하셨습니다. 어쩌면 우리도 지금 우리의 삶이 세례 요한과 같지는 않은가요? 세례 요한은
열심히 하나님의 뜻을 전하고, 하나님을 위해 일했던 사람입니다. 광야에서 자고, 메뚜기와
석청을 먹고, 세상의 부귀영화가 아닌 오직 하나님의 뜻을 전했던 신실한 선지자였습니다. 그런
그가 감옥에 갇혔을 때, 그는 자신의 처지에 많은 비관을 느꼈을 겁니다. 그러다 자신의 믿음
역시 나약해져 예수님께 묻습니다. “다른 이를 기다려야 합니까? 정말 오실 분이 당신이십니까?”
그 때, 예수님께서는 다른 어떤 것보다 하나님 나라의 본질이 이 땅에서 예수님으로 인하여
실현되고 있음을 세례 요한에게 언급하셨습니다.

(2) 예수님의 삶
1) 치유
(1) 귀신을 내 쫓으심
- 회당에서 귀신들린 자: 마가복음 1장 23~34절, 누가복음 4장 31~36절
- 군대 귀신 들린 자: 마태복음 8장 28~32절, 누가복음 8장 26~33절
- 가나안 여인의 귀신 들린 딸: 마태복음 15장 21~28절, 마가복음 7장 24~30절
- 일곱 귀신에서 해방된 여자: 누가복음 8장 2절
- 귀신 들려 벙어리 된 자: 마태복음 9장 32~33절, 누가복음 11장 14절,
마태복음 17장 14~18절, 마가복음 9장 17~27절, 누가복음 9장 37~42절
- 귀신 들려 눈 멀고, 벙어리 된 자: 마태복음 12장 22~24절
- 귀신 들려 꼬부라진 여인: 누가복음 13장 10~13절
(2) 질병을 고쳐주심
- 문둥병자를 고쳐주심: 마태복음 8장 1~3절, 마가복음 1장 40~42절,
누가복음 5장 12~13절, 누가복음 17장 11~14절
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- 혈루병 걸린 여인을 고쳐주심: 마태복음 9장 20~22절, 마가복음 5장 25~34절,
누가복음 8장 43~48절
- 손 마른 자를 고쳐주심: 마태복음 12장 9~13절, 마가복음 3장 1~5절,
누가복음 6장 6~10절
- 중풍병자를 고쳐주심: 마태복음 9장 2~8절, 마가복음 2장 3~12절, 누가복음 5장 18~26절,
마태복음 8장 5~13절, 누가복음 7잘 2~10절
- 고창병자를 고쳐주심: 누가복음 14장 1~6절
- 열병에 걸린 베드로의 장모를 고쳐주심: 마태복음 8장 14~15절, 마가복음 1장 30~31절,
누가복음 4장 38~39절
- 소경을 고쳐주심: 마태복음 9장 27~31절, 마태복음 20장 29~34절, 마가복음 10장
46~52절, 누가복음 18장 35~43절, 마가복음 8장 22~26절, 요한복음 9장
1~12절
- 귀먹고 어눌한 자를 고쳐 주심: 마가복음 7장 32~35절
- 왕의 신하의 아들을 고쳐 주심: 요한복음 4장 46~53절
- 38년 된 병자를 고쳐 주심: 요한복음 5장 2~9절
- 말고의 잘린 귀를 고쳐 주심: 마태복음 26장 51~52절, 마가복음 14장 47절,
누가복음 22장 49~51절, 요한복음 18장 10~11절

(3) 연약한 자들을 치유하심
- 사마리아 여인에게 구원을 전하심: 요한복음 4장 3~30절
- 삭개오에게 구원을 전하심: 누가복음 19장 1~10절
- 간음하다 잡힌 여인에게 구원을 전하심: 요한복음 3~10절

(4) 죽은 자를 살리심
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- 회당장 야이로의 어린 딸을 살리심: 마태복음 9장 18~26절, 마가복음 5장 22~43절,
누가복음 8장 41~56절
- 나인성 과부의 독자를 살리심: 누가복음 7장 11~15절
- 나사고를 살리심: 요한복음 11장 1~44절

질문) 예수님께서 이 땅에 오셨을 때, 하나님의 영광을 위하여 이 땅에 연약한 모든 사람들을
위해 하나님의 나라를 실현하셨습니다. 우리는 예수님께서 십자가를 지심으로 늘 성령님과
동행하는 하나님의 자녀입니다. 우리 가운데 많은 문제들을 해결하실 유일하신 예수 그리스도를
믿는 믿음이 있습니까? 또한 우리가 우리 삶 가운데 모든 문제들에 집중하기 전에 먼저
하나님의 나라와 영광을 위해 고민한 적 있습니까?

기도) 우리는 이 땅을 살면서 여러 문제들에 당면할 수밖에 없습니다. 그 때마다 우리는 모든
세상의 통치자 되신 예수 그리스도의 주원을 인정하고, 그 분의 뜻에 따라 모든 것을 맡길 수
있는 삶을 살아야 합니다. 무엇보다 우리에게 당면한 문제에 집중하기 보다 먼저 하나님의
나라와 영광을 위해 몸부림 칠 수 있어야 합니다. 그리고 그러할 때에 모든 것들을 살피시고,
주관하시는 하나님께서 우리 삶의 통치자로 우리와 함께 하실 겁니다.

4. 4주 양육 프로그램: 1과 말씀과 실천 - 3과제 제자의 삶과 사명
도입) 성경이 말하는 제자훈련의 근거는 예수님의 마지막 지상 명령을 통해서 알 수 있습니다.
십자가 사건 이후 부활하신 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지고, 제자들에게 친히
나타나셔서 "너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를
베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라"라고 마태복음 28장 19~20절을
통해 당부하셨습니다. 또한 사도 바울은 디모데 후서 2장 2절의 말씀을 통하여 "또 네가 많은
증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수
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있으리라"라고 말씀하셨습니다. 바울은 예수님으로부터 의탁 받은 것을 디모데에게 가르쳤고,
디모데는 후에 바울에게서 받은 모든 것을 충성된 사람들에게 의탁해야 합니다. 더 나아가
디모데의 가르침을 받은 충성된 사람들은 또 다른 사람들에게 가르쳐 전달해야 합니다. 이처럼
우리는 예수님의 제자로서의 삶과 또 다른 예수님의 제자를 세우는 삶을 사명으로 가져야
합니다. 이는 명백한 성경의 명령이자 선교 사역의 본질이 되는 것입니다.

1) 예수님의 제자훈련
예수님께서는 공생애의 시작과 함께 하나님의 나라를 선포하고, 무엇보다도 제자 공동체를
만드셨습니다. 예수님의 대중사역은 설교, 가르침, 병고침과 이적이었고 개인적인 사역은 바로
제자를 세우는 일이었습니다. 먼저 12제자를 선택하셨고, 그 후에 그들을 훈련시키셨는데
무엇보다도 예수님께서는 항상 12제자와 동거하시면서 예수님 자신을 친히 제자들이 배울 수
있는 특권을 허락하셨습니다. 이는 마가복음 3장 14~15절의 말씀을 통하여 알 수 있습니다.
마가복음 3장 14~15절 말씀은 다음과 같습니다. "이에 열 둘을 세우셨으니 이는 자기와 함께
있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심일러라" 또한
3년간의

공생애가

끝날

때에

예수님께서는

제자들에게

"너희는

나를

누구라

하느냐?

(마16:15)"라고 물으셨습니다. 베드로는 제자들을 대표하여 "주는 그리스도시요 살아 계신
하나님의 아들이시니이다(마16:16)"라고 신앙고백을 하였습니다. 이에 예수님께서는 베드로의
믿음을

칭찬하셨고,

예수님께서는

다른

그의

신앙고백

사람들에게

위에

공적으로

교회를

숨기시던

세울

것을

메시아직의

약속하셨습니다(마16:18).
임무를

제자들에게

분명히

드러내셔서 예수님 스스로 메시아이시며 인간의 구원을 위해 육신을 입고 오신 하나님이라는
가르침을 제자들에게 주신 것입니다. 또한 예수님께서 제자들에게 가르쳐주신 이 모든 것들은
"모든 족속으로 제자를 삼으라(마28:18~20)"는 지상명령으로 우리에게 전해졌고, 우리 역시
모든 족속을 제자 삼는 사역의 동참자가 되어야 합니다.
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2) 예수님의 헌신
예수님께서는 소수의 제자에게 자신의 전 생애를 걸고 철저히 헌신하셨고, 제자들은 후에
그리스도를 위해 자신의 생명까지도 기꺼이 포기하셨습니다. 또한 예수님께서는 그의 제자들에게
다음과 같이 말씀하셨습니다. "무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이
자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고
나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라(눅14:26~27)" 이는 모든 제자들에게
헌신된 삶을 요청하신 것으로 우리 역시 믿음으로 헌신해야 할 것을 당부하고 계신 것입니다.

3) 제자의 삶과 사명
예수님께서는

제자들을

부르신

후에

그들과

함께

지내시면서

하나님

나라의

비밀을

가르치셨고, 그 분의 인격을 닮도록 하셨습니다. 우리는 무엇보다도 주님의 제자가 되기 위해서
봉사나 사역보다 먼저 주님과의 관계가 분명하며 충실해야 합니다. 이를 위해서 우리는 성경을
묵상하고, 성경 가운데 예수님의 사랑과 섬김을 배워야 합니다. 요한복음 13장에서 예수님께서는
제자들의 발을 친히 씻어주셨습니다. 머리 되신 그리스도께서 자신의 제자들을 주인이 아닌 종의
모습으로 섬기신 것입니다. 또한 자신의 생명까지 내어 주시는 고난의 본을 보이심으로 우리에
대한 사랑을 확정하셨습니다. 베드로 전서 2장 21~25절의 말씀은 다음과 같습니다. "이를 위하여
너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그
자취를 따라오게 하려 하셨느니라 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을
당하시되

맞대어

욕하지

아니하시고

고난을

당하시되

위협하지

아니하시고

오직

공의로

심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는
우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을
얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게
돌아왔느니라" 그러므로 우리는 먼저 예수님의 사랑과 헌신을 본받고 예수님의 사랑과 헌신대로
삶을 살아가는 그리스도의 제자가 되어야 합니다.
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기도) 우리는 예수 그리스도를 영접하고, 말씀을 통하여 예수 그리스도를 배웁니다. 그 분의
사랑과 은혜를 경험하면서 그 분의 모든 것들을 닮아가는 온전한 하나님의 자녀로서의 길을
걷게 됩니다. 우리의 성화는 우리의 힘이 아닌 오직 우리 안에 내주하시는 성령님의 도우심으로
인한 것이며, 우리가 성령을 의지하여 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살아갈 때, 우리는 그
분의 제자된 자들로 세상 가운데 그리스도를 전할 수 있습니다. 우리는 우리의 성숙한 삶을
통하여 세상에 그리스도인들을 세우고, 그들이 온전한 또 다른 예수님의 제자가 되도록 우리의
삶의 목적과 방향, 정체성을 가질 수 있도록 기도해야 합니다.

5. 5주 양육 프로그램: 2과 나누는 삶 - 1과제 구원과 확신
도입) '구원의 확신'은 성도가 자신이 구원을 받았다는 사실을 조금도 의심하지 않고 있는
신앙상태를 의미한다. 성도들이 '구원의 확신'을 갖지 못하는 이유는 믿음에 대해 바르게
이해하지 못한 경우가 많기 때문이다. 구원을 받은 신앙의 확증은 하나님의 말씀을 통해서,
성령의 내적 증거를 통해서, 우리의 변화된 삶을 통해서 나타난다.

질문) 오늘 밤에 당신이 죽게 된다면 천국에 가리라는 확신이 있습니까? 그렇다면, 그 이유는
무엇입니까?

말씀) 요한일서 5장 9~13절, 로마서 8장 16절, 요한1서 2장 3절
구원의 확신은 말씀, 성령, 변화된 삶을 통해서 나타납니다. 요한1서 5장 9~13절 말씀은
이렇게 말씀하고 계십니다. "만일 우리가 사람들의 증언을 받을진대 하나님의 증거는 더욱 크도다
하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니라 하나님의 아들을 믿는 자는
자기 안에 증거가 있어 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는
하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니 하였음니라 또 증거는 이것이니
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하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는
자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 내가 하나님의 아들의
이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려
함이니라" 하나님께서는 말씀을 통하여 오직 하나님의 아들이신 예수 그리스도로 말미암아
영생이 있다고 말씀하고 계십니다.
또한 로마서 8장 16절의 말씀은 "성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인
것을 증언 하시나니"이렇게 말씀하십니다. 예수 그리스도를 우리의 구세주로 믿는 순간부터
하나님께서는 우리를 의롭다고 말씀하십니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 우리의 죄가
모두 소멸되었다는 확실한 칭의를 얻게 되고, 이는 오직 믿음으로 받아들여지게 되는 것입니다.
구원의 믿음은 안식의 믿음이며 전적으로 우리의 구주 되신 예수 그리스도를 의지하는 신뢰이며
더 나아가 죄로 인해 율법에 얽매였던 자가 죄로부터 자유함을 얻게 됨을 의미합니다. 또한
성령은 우리의 구원에 대한 '보증이며 인'이 되십니다. 우리의 구원이 완전하다는 것은 오직
성령의 사역이며, 고아와 나그네 같은 우리에게 하늘로부터 생명을 보장받는 확실한 보호의
증거가 바로 우리 안에 내주하시는 성령님입니다.
요한 1서 2장 3절의 말씀은 다음과 같습니다. "우리가 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 그를
아는 줄로 알 것이요" 무엇보다 우리의 구원의 확신을 하나님의 말씀을 알고, 그 말씀을 내 삶
가운데 지키며 사는 삶의 변화를 통해서 드러나게 됩니다. 또한 우리의 이러한 삶이 앞서 배웠던
그리스도의 제자 된 삶이고, 세상 가운데 그리스도를 전하고, 또 다른 제자를 세울 수 있는
근원이 될 것입니다.
기도) 우리는 구원의 확신을 가진 자들입니다. 우리 가운데 내주하시는 성령님의 보증으로
우리는 우리의 죄를 대신하신 예수 그리스도의 공로를 힘입어 죄인에서 의인으로, 하나님의
자녀로 거듭나게 되었습니다. 그리하여 사망의 권세로부터 자유함을 얻어 천국의 시민권자가
되었습니다. 우리는 날마다 떨림으로 우리의 구원을 이루어가야 합니다. 하나님의 말씀을 듣고,
순종하고, 전하는 변화된 삶을 살아갈 수 있도록 성령님의 도우심을 위해 기도합시다.
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6. 6주 양육 프로그램: 2과 나누는 삶 - 2과제 하나님의 말씀
도입) 히브리서 4장 12장의 말씀은 하나님의 말씀이 좌우의 날선 검과 같아서 우리의 심령과
골수를 찔러 쪼개기까지 한다고 하셨다. 우리의 마음 근본과 우리를 이루고 있는 모든 정신
체계의 근본적인 변화는 오직 하나님의 말씀밖에는 없습니다. 하나님께서는 말씀을 통해서
하나님 자신을 우리에게 깨달아 알게 해 주시고, 우리는 하나님의 말씀을 통해서 내 자신을 알게
되며, 하나님의 말씀을 통해 나를 이루고 있는 모든 세계를 비추어 볼 때에 내 속에 있는 모든
문제와 환경에 대한 성경적 판단과 해결, 순종 등을 배울 수 있게 됩니다. 오직 하나님의 말씀을
통해서 어떠한 고난과 역경 속에서 설 수 있는 방법들을 배우게 되며, 우리의 영은 말씀에
비추어 깨끗게 되고, 하나님의 자녀로서의 능력을 받게 되는 것입니다.
말씀) 시편 119장 24, 디모데후서 3장 16절
시편 119장은 말씀과 함께 하는 삶의 축복을 이야기합니다. 율법을 따라 행하는 자들의
행위의 온전함과 여호와의 증거들을 지키고, 여호와를 구하는 자의 복에 대해 이야기하고
있습니다(1~3절). 그러나 말씀을 지킬 수 있는 힘은 오직 주님의 도우심으로 가능한 일임을
말씀하고 계십니다. 주님의 말씀을 지킬 수 있도록 마음을 굳게 잡아 주시는 분도 주님의 말씀을
온전히 가르쳐 주시는 분도 오직 성령님 한 분 밖에 없음을 고백하고 있습니다(4~12절). 더
나아가 누의 율법에서 놀라운 것들을 보게 하시고, 주님의 말씀을 지키며 살아가는 동안 받을 수
있는 고난 역시 돌보아 주실 것을 호소하고 계십니다(13~31절). 또한 어떠한 상황에서 주의
말씀을 붙들 것들 수 있도록 도와 달라는 호소(32~48절)와 함께 자신의 삶 가운데 고난 중
위로는 오직 하나님의 말씀이며, 그 말씀이 자신을 살렸다 고백하고 있습니다(49절~66절) 또한
시편 기자는 자신이 고난을 당하기 전에는 그릇 행하였으나 이제는 주의 말씀을 지킬 것을
다짐하고 있습니다(67~70절). 그리하여 고난당한 것이 유익이며, 고난으로 하나님의 말씀을
배우게 되었음을 고백하고 있습니다(71절). 시편 기자는 고난 가운데 하나님의 말씀을 더 깊이
배웠고, 그로 인하여 오직 주의 말씀만이 평안을 줄 수 있다는 것을 깨달았습니다(72~167절).
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그렇기 때문에 자신의 모든 행위가 주님 앞에 있음을 고백하며(168절) 늘 말씀대로 자신을
도와주실 것을 간구, 찬송하고 있습니다(169~173절). 더 나아가 주의 구원을 사모하는 자는
주의

율법을

즐거워하며,

주님의

말씀을

잊지

않음을

고백하며

시편

119장은

끝이

납니다(174~176절).
또한 디모데후서 3장 16~17절의 말씀은 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이며, 교훈과
책망, 바르게 함과 의로 교육하기 유익함을 말씀하게 계십니다. 또한 하나님의 사람으로
온전하게 하며, 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하는 것은 오직 하나님의 말씀밖에 없음을
강조하고 있습니다
질문) 나를 의롭게 하고, 어떠한 상황 가운데서도 나를 바르게 세워주는 하나님의 말씀에 대한
확고한 믿음이 있습니까? 말씀을 실천하기 위해 나는 어떠한 노력을 하고 있습니까?
기도와 작정) 하나님의 말씀이 나의 모든 것이 되게 해 주시고, 우리가 시간과 뜻을 정하여
날마다 하나님의 말씀을 묵상할 수 있도록 기도합시다. 또한 매일 정해진 시간을 가지고 말씀과
기도를 드릴 것을 작정합니다. (예-저는 매일 10~10:30동안 성경 1장을 읽고 기도하겠습니다.)

7. 7주 양육 프로그램: 2.과 나누는 삶 – 3과제 초대교회
1. 초대교회의 출현
예수님께서 승천하신 이 후 제자들은 한 곳에 모여서 오로지 기도에 힘썼습니다. 그 무리의 수는
120여명에 달했고(행1:12~15), 그들 가운데 예수님께서 약속하신 성령님이 임하심으로 그들은
그리스도에게 구속된 지체로서 교회를 이루게 됩니다. 그들의 모임은 사도들의 가르침과 복음
전파로 더욱 견고히 되었고, 기도, 선교, 봉사 등의 사역으로 부흥, 성장하게 됩니다.

2. 초대교회의 성장 요인
1) 성령의 강권적 역사(사도행장 2장)
초대교회의 출발점은 기도 가운데 임하신 성령의 임재를 통해 이루어졌습니다. 성령의 임재를
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경험한 초대 교회는 생명까지 맡길 수 있는 열정적인 전도와 섬김으로 성장을 이룩하게 됩니다.
또한 초대교회의 모든 사역의 현장들에는 성령의 도우심들이 늘 함께 햇습니다. 사도행전 2장
37~38절에서는 베드로의 설교를 들은 무리가 두려워하였고, 43절에서는 사도들의 기적과
이적으로 모든 사람들에게 영향력을 미쳤으며, 날마다 구원받는 사람이 더해지는 역사가
이루어지게 됩니다. 요약하면, 초대교회의 성장의 원동력은 성령께서 주도적으로 이끌어 가시는
역사하심과

그

안에서

이루어진

사도들의

목회,

성도들의

봉사와

섬김이

잘

협력하여

이루어졌다는 것에 있습니다.
2) 말씀중심의 교회
사도행전 6장 2절에서 열 두 사도들이 제자들에게 하나님의 말씀을 제쳐 놓고 접대를 하는 것이
옳지 않다고 말씀하시며, 사도들은 말씀전파와 기도에 힘쓰겠다고 선언하셨습니다. 이것은
초대교회의 목회에서 가장 중요한 것을 하나님의 말씀을 전하는 것에 두었다는 것을 의미합니다.
그렇기 때문에 사도 바울 역시 디모데 전서 4장 13절에서 "읽는 것과 권하는 것과 가르치는
것에 전념하라"고 말씀하신 것입니다.
3) 기도중심의 교회
사도들은

자신들의

목회에

있어

가장

중요한

것들을

기도하는

일과

말씀

사역이라고

말씀하셨습니다(사도행전 6장 4절). 초대 교회는 개인과 공동체, 구속사의 결정적 순간에 있어
늘 기도로 하나님의 뜻을 물었습니다. 유다를 대신할 사도를 충원할 때에도(행1:24~26),
오순절과

예루살렘교회를

사마리아 지역의

선교

설립할

때에도(행1:14,

일을 결정할

2:42),

때에도(행8:14~25),

집사를

선출할

베드로가

고넬료

때에도(행6:3~6),
집안을

전도할

때에도(행10:30~48) 늘 기도로 하나님의 뜻을 물었습니다.
4) 선교중심의 교회
사도행전에 의하면 안디옥 교회는 예루살렘 교회의 스데반 집사의 박해로 흩어진 헬라파 유대인
그리스도인들이 헬라 사람, 이방인들을 전도함으로 세워졌습니다. 안디옥 교회은 유대인의
정체성이자 특권을 상징하는 할례나 율법적 요구 없이 예수님을 믿는 믿음과 세례만으로
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이방인들을 하나님의 백성으로 동등히 받아들였습니다. 더 나아가 안디옥 교회의 사도 바울이
바나바와 함게 이방인을 위한 선교사로 파송되었고, 후에 사도바울의 선교 여행과 사역으로
주님께서 명령하신 모든 족속을 제자 삼으라는 말씀이 실현됩니다.
5) 구제와 봉사에 힘쓴 교회
초대교회의 사도들이 기도와 말씀에 점념할 때에 평신도들은 모든 물건을 통용하고 자신의
재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나누어 쓰며 이웃을 구제하는 일에 최선을
다했습니다(행2:44~45). 그리하여 초대교회의 성도들은 온 백성에게 칭송받고, 그들의 섬김으로
주께서 날마다 구원받는 사람을 더해 가셨다고 말씀하고 계십니다(행2:47).
6) 모이기에 힘쓴 교회
초대교회의 성도들은 날마다 마음을 같이하고, 성전에 모이기를 힘쓰고, 서로의 집에 모여 함께
떡을

떼며

기쁨과

순전한

마음으로

음식을

먹고,

하나님을

찬미하였다고

말씀하고

있습니다(행2:46~47) 히브리서 기자 역시 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며, 모이기를
폐하는 어떤 사람들의 습관을 따르지 말 것을 권면하셨습니다(히10:24~25). 이처럼 초대 교회는
서로를 섬기고, 함께 모여 기도와 찬송에 힘쓰는 거룩한 공동체였습니다.
질문) 당신은 교회를 어떤 곳이라 생각하십니까? 교회의 온전한 공동체로 모이기를 즐거워하며
성도들과 하나님을 함께 찬송하는 일에 최선을 다하고 계십니까? 더 나아가 이웃을 섬기고,
구제하며 하나님 나라의 복음을 전하는 일에 최선을 다하고 있습니까?
기도) 예수님께서 핏 값으로 사신 교회의 한 공동체로서 하나님을 전심으로 섬기고 성도 간의
교제에 힘쓰며 더 나아가 이웃을 섬기고, 하나님의 복음을 전파하는 일에 최선을 다하는 삶을 살
수 있도록 기도합시다.

8. 8주 양육 프로그램: 3과 전하는 삶 - 1과제 하나님의 속성
도입) 하나님만 가지시는 하나님은 절대 주권자이시며, 영원하시고, 전지전능하시며, 변치
않으시고, 모든 곳에 계시다는 것입니다. 우리는 하나님의 속성을 성경과 경험을 통해 알게 되면
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하나님의 영원하신 인자하심에 의지하여 모든 핍박과 고난을 이겨낼 수 있고 우리를 은밀히
유혹하는 시험에도 이길 수 있습니다. 더 나아가 하나님을 닮은 성도는 인자와 성실, 의로움,
공의를 덧입을 수 있습니다. 우리는 죄인 된 자들을 위해서 죽으신 예수님의 사랑을 베풀 수
있어야 하며, 예수님의 의를 닮을 수 있어야 합니다. 또한 성부, 성자, 성령의 삼위일체 하나님의
속성을 바르게 받아들일 때 우리는 하나님을 바르게 믿고 전할 수 있습니다.

1) 삼위일체의 하나님
기독교는 하나님의 3위격의 교리에 의거합니다. 3개의 위격은 성부, 성자, 성령인데 성자는
성부의 이름으로 보냄을 받기 때문에 성부께 종속되어 있습니다. 성령 또한 성자의 이름으로
성부에 의해 보냄을 받기 때문에 성부께 종속되어 있습니다 또 성령은 성부에게뿐 아니라
성자에게 종속되어 있습니다. 성령은 성부에 의해서 뿐 아니라 성자에 의해서도 보냄을 받기
때문입니다. 그러나 삼위일체는 세 위격이며 한 분이신 하나님으로 성자는 성부의 뜻을
행하셨고, 성령은 성자와 성부의 뜻을 행하셨습니다. 또한 우리와 영원히 함께 하시기 위해
우리에게 오신 성령님은 그리스도를 대신해 보혜사 사역을 행하셨습니다(요14:16). 우리에게
하나님의 뜻을 알려 주시고, 우리를 도와 주시는 보혜사 성령님의 사역 역시 우리가 누릴 수
있는 하나님 자녀의 특권입니다. 또한 삼위일체는 예수 그리스도도 하나님이시며, 성령님도
하나님이시라는 고백 위에 전개됩니다. 창조주 여호와, 구원자 예수 그리스도, 보혜사 성령님은
한 분 하나님이시며 서로 대결하지 않으시고, 서로 다르지 않으시며, 서로 하나의 하나님을
구성합니다. 함께 하시는 삼위일체 하나님의 속성 때문에 하나님께서는 우리 교회, 공동체
가운데 존재하고 계시며, 전지전능 하시나 인간의 자유를 존중하는 가운데 십자가로 자신을
희생하시며 인간을 구원하셨고, 성령으로 우리 안에 내주하셔서 우리와 삶을 나누고, 우리의
아픔을 함께 하시고, 참 사랑과 영광을 보여주십니다.
2)창조의 하나님
하나님께서는 그 분 자체로 완전하시기 때문에 굳이 세상을 필요로 하지 않으셔도 됩니다.

201

그러함에도 하나님께서 주권적 의지를 가지고 세상을 창조하신 목적은 창조를 통하여 하나님
자신의 영광을 드러내신 것에 있습니다. 그로 말미암아 세상은 언제나 하나님을 의존하고,
날마다 하나님의 전능하신 능력을 보존하도록 지으셨습니다. 또한 하나님게서는 세상으로부터
멀리 떨어져 계시지 않고 항상 자신의 완전한 창조 가운데 임재하셨습니다. 더 나아가 인간과
함께

하셨고,

아담과

하와를

불러

친히

교제

하셨습니다.

그렇기

때문에

하나님께서

피조물로부터 찬송과 경배를 받는 일은 당연한 것이지 창조의 주된 목적이 도리 수는 없습니다.
우리는 모든 세계가 하나님의 창조 아래 하나님을 주권자로 궁극적 통치를 받아야 할 대상으로
인정하고, 이 세상 가운데 함께 하시는 하나님의 임재와 영광을 늘 찬송해야 합니다.
3) 하나님의 속성과 성품
(1) 지존자 하나님
하나님은 자존하시는 분으로 어느 것에도 의존하실 수 없습니다. 사람은 부모에 의해 태어나게
되지만 하나님은 스스로 존재하시는 분이십니다.
(2) 불변의 하나님
하나님의 진리는 절대로 변하지 않습니다. 그 분은 과거도 현재도 미래도 늘 동일하신
분이십니다. 그분의 말씀(성경), 마음, 생각, 방식, 목적은 늘 동일하십니다. 하나님께서 정하신
목표와 행동원리들은 늘 그분의 성품에서 벗어나지 않으시며, 늘 동일합니다. 세상의 모든
일들은 하나님의 영원 속에서 하나님의 계획하심에 따라 수행하시는 전적인 하나님의 섭리인
것을 우리는 기억해야 합니다.
(3) 인격의 하나님
하나님께서는 유한한 인간과는 다른 무한하신 분이시지만 삼위일체의 하나님의 속성처럼 늘
우리와 연합하시고, 우리 안에 내주하시길 원하십니다. 하나님께서는 최고의 지성으로써 우리의
문제를 파악하시고, 탁월한 지성으로 우리의 심정을 파악하십니다. 더 나아가 정서적 차원으로
우리의 행위에 대해 기뻐하시고 때로는 가슴 아파 하시기도 합니다. 무한하신 하나님께서 유한한
인간과 연합하려는 그 분의 뜻 자체가 최고의 마음이자 최선의 사랑인 것입니다. 또한
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하나님께서는 의지적 차원을 가지고 계심으로 우리에 대해 자신의 뜻을 알려 주시고, 우리가 그
뜻에 순종하시기를 원하십니다. 그러므로 우리가 하나님의 마음에 합한 사람이 되는 것이 바로
우리를 향한 하나님의 뜻인 것입니다.
(4) 거룩하신 하나님
하나님의 거룩하심은 가장 하나님다운 성품으로 하나님의 이름은 거룩한 분으로 지칭되며, 성부,
성자, 성령으로 불립니다. 이는 정적인 거룩함이 아니라 하나님의 거룩함이 닿는 것마다
거룩함으로 변화시키시는 거룩함입니다. 그렇기 때문에 하나님의 거룩함은 사람의 성품도
동화시킵니다. 하나님의 거룩함이 닿는 심령마다 거룩한 심령으로 동화되기 때문에 우리는
날마다 하나님의 거룩하신 처소에서 하나님의 거룩한 성품을 성경을 통해 알고, 기도를 통해
경험해야 합니다. 거룩은 단지 도덕적 정직성이 아닌 하나님의 초월성과 하나님의 유일성을
가리키며, 다른 모든 신들과 구별되는 하나님의 유일하신 성품입니다. 또한 우리는 그 성품을
닮아야 할 그 분의 자녀인 것입니다.
(5) 지혜의 하나님
하나님의 전능하신 지혜는 언제나 활동하고 있으시며, 결코 실패하지 않습니다. 하나님의 모든
창조와 섭리, 은혜의 사역은 지혜를 나타내 보이시며 우리가 그것들 안에서 하나님의 섭리와
전능하신 지혜를 볼 수 있을 때 우리는 모든 세상의 섭리와 우리 안의 문제를 제대로 볼 수
있고, 하나님의 뜻에 따라 순종할 수도 있습니다.
(6) 사랑의 하나님
하나님은 사랑의 하나님이십니다. 하나님의 사랑은 은혜와 자비로 나타납니다. 그러나 은혜와
자비를 엄밀하게 구분하는 것을 불가능합니다. 하나님의 은혜 가운데 자비가 있고, 하나님의
자비 가운데 은혜가 있기 때문입니다. 하나님의 은혜는 무가치한 자에게 거저 베푸시는 선물을
의미하며, 하나님의 자비는 인간의 죄에 대한 사망의 값을 면제해 주시는 사랑을 의미합니다.
질문) 여러분들은 하나님의 속성과 성품을 전적으로 의지하고 계십니까? 우리를 둘러싼 모든
세계가 하나님의 섭리 안에서 우리를 통해 하나님을 드러내시길 원하시는 하나님의 뜻에
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순종하는 삶을 살고 계십니까?
기도) 우리가 하나님의 완전하신 속성과 성품을 이해할 수 있도록 기도합니다. 날마다 성경을
통해 하나님의 성품에 참예할 수 있는 자가 되도록 기도합시다. 또한 우리의 거룩함으로 우리가
섬기는 모든 영역에 하나님의 이름이 드러날 수 있도록 결단하고 기도합시다.

9. 9주 양육 프로그램 : 3과 전하는 삶 - 2과제 기도
도입) 기도는 하나님과의 칠민한 교제를 가능하게 합니다. 하나님께서는 기도를 통하여 우리에게
말씀하시며, 우리는 기도로써 하나님께 응답해야 합니다. 영적 싸움 역시 기도를 통해서만
승리할 수 있으며, 그리스도의 뜻이 이루어지며, 기도를 통해 삶을 변화시키는 하나님의 능력을
체험할 수 있습니다.

1. 구약의 기도
1) 아브라함의 기도
아브라함은 하나님께 전적인 순종의 삶과 공동예배를 위하여 제단을 쌓은 것을 통하여 기도의
모습을 보여주었습니다. 아브라함이 쌓은 제단은 하나님과 인간의 만남, 기도를 위한 장소를
형성한

것이며,

그곳에서

하나님의

이름을

부른

것이

바로

기도를

뜻합니다(창12:7~8,

창13:3~4). 또한 창세기 22장의 모리아 산에서 이삭을 바치는 제단 역시 순종과 기도의
대표적인 만남의 장을 뜻합니다.
2) 야곱의 기도
아버지를

속여

장자의

명분을

빼앗아

달아나는

야곱은

벧엘에서

서원

기도를

드립니다(창28:20~22). 또한 고향 친척집으로 돌아가는 과정에서 형 에서에 대한 두려움으로
드려진 기도(창32:9~11) 역시 두려움과 공포를 이겨낸 기도의 본보기가 됩니다. 또한 창세기
32장 24절에서 야곱은 축복권을 위해 날이 새도록 한 사람과 씨름을 했습니다. 이는 자신의
문제를 가지고 하나님 앞에 나가 울부짖으며 탄원한 기도이자 투쟁의 기도입니다.
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3) 모세의 기도
모세는 하나님과 친숙한 교제로 하나님과 대화하는 기도를 했습니다. 하나님께서 이스라엘
백성의 출애굽을 위해 모세를 불렀을 때에도 모세는 스스로 말에 능숙하지 못함을 고백하였고,
하나님께서는 그런 모세에게 "내가 너와 함께 하리라"는 약속을 하셨습니다(3장). 또한 출애굽
이후 이스라엘 백성들이 두려움에 처하는 상황들이 올 때마다 모세는 습관처럼 하나님께
부르짖어 기도한 지도자였습니다(출14, 출17, 출20).
4) 한나의 기도
한나의 서원 기도는 성도가 하나님 앞에서 서원을 하면 반드시 실행해야 함을 보여주고
있습니다.

또한

한나는

목소리를

높이기

보다

마음속으로

울부짖은

간절함의

기도였습니다(삼상1)
5) 다윗의 기도
(1) 하나님을 전적으로 의지한 기도
다윗은 늘 하나님의 뜻을 먼저 묻는 왕이었습니다. 사무엘 23장에서 다윗은 블레셋의 전투에
앞서 먼저 하나님께 블레셋 사람을 칠 것을 물었고, 하나님의 허락 뒤에 전쟁을 치루었습니다.
다윗은 왕의 위치를 의식하지 않고, 오직 하나님께 전적인 신뢰로 삶 가운데 늘 기도로 동행하는
사람이었습니다.
(2) 회개의 기도
하나님의

마음에

합했던

다윗이었지만

다윗

역시

잘못된

판단과

죄로

인해

밧세바를

범했습니다. 후에 간음으로 잉태된 아이가 아팠을 때, 다윗은 땅에 엎드려 밤새도록 금식하며
하나님께 간구했습니다(삼하12). 또한 어리석음과 교만으로 백성들을 계수했을 때에도 급히
하나님 앞에 죄를 고백하고, 혹독한 대가를 치뤘습니다(삼하24)
(3) 역경 가운데서의 기도
사무엘하 21장에 다윗의 시대에 삼 년의 기근이 왔을 때에도 다윗은 하나님께서 이 땅을 위해
일하시기를 간구하며 기도했습니다.

205

(4) 지도자로서의 공중기도
다윗은 이스라엘 회중 앞에 서서 하나님께 기도를 드렸습니다(대상29). 이와 같은 다윗의
기도는 하나님의 백성들과 지도자들 가운데 하나님의 영이 지속적으로 거하시길 간구했던
기도였습니다(대상29:18).
6) 솔로몬의 기도
열왕기상 3장에서 솔로몬의 기도 가운데 가장 흥미로운 일은 하나님께서 먼저 솔로몬 왕에게
나타나셔서 네가 무엇을 원하는 지 물으셨다는 것에 있습니다. 이 때에 솔로몬은 하나님의 뜻에
맞는 공정하고 바른 정치를 위한 지혜를 하나님께 간구했습니다(왕상3:1~10). 이와 같은
솔로몬의

기도에

하나님께서는

솔로몬이

구하지

않았던

부와

영광,

장수의

축복까지

약속하셨습니다(왕상3:11~14).
7) 히스기야의 기도
히스기야는 역경들 가운데 전적으로 하나님을 의지하는 기도를 드렸습니다. 앗수르 왕의
침략에도 기도로 하나님께 간구하였고(왕하19, 사37:14), 깊은 병이 들었을 때에도 얼굴을
벽으로

향하여

심히

통곡하며

기도하였고,

그로

인하여

15년간

생명이

연장되기도

하였습니다(왕하20, 대하32:24~26, 사38:1~22).

2) 신약의 기도 : 주기도문
주기도문의 시작은 하늘에 계신 아버지를 부르고, 그 분의 뜻을 구하는 것으로 시작합니다. 이는
예수님께서 말씀하신 '위로 하나님을 사랑하고'의 말씀을 나타내고 있습니다. 뒤에 일용할 양식을
구하고, 죄의 용서와 악의 유혹으로부터의 구원을 구하는 기도는 땅을 향하는 것으로 '네 이웃을
내 몸과 같이 사랑하라'는 예수님의 말씀을 나타냅니다. 또한 하나님의 나라와 영광이 영원히
있기를 간구하는 기도는 초대교회가 고난을 이기고, 천국 소망을 가질 수 있는 동기를
부여하였고, 이 기도는 오늘날 우리에게도 동일하게 천국의 소망을 간구하는 기도입니다.
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기도) 당신은 기도의 능력에 대해 어떻게 생각하고, 어떻게 사용하고 있습니까? 우리가 예배의
처소에서, 시간과 마음을 정해 하나님과 깊은 교제인 기도의 자리에 나가도록 기도해야 합니다

10. 10주 양육 프로그램 : 3과 전하는 삶 - 3과제 교제
도입) 그리스도인들의 교제는 하나님과의 교제와 성도간의 교제로 구분됩니다. 먼저 모든
그리스도의 교제는 인간사이의 막힌 담을 헐어 놓으신 십지가에서부터 시작되기 때문에 오직
교회에서만

진정한

그리스도인들이

이룬

교제가

가능합니다.

그리스도의

몸이

그렇기
됩니다.

때문에
참다운

교회는
교제는

건물이나
하나님께

조직이
예배를

아닌
드리는

것에서부터 시작되고, 완성되어야 합니다. 또한 성도간의 교제는 지체들의 하나됨과 다양성을
서로 보살피고, 섬김으로 사랑으로 교회의 덕을 세우게 해야 합니다.

1) 하나님과 성도의 교제
`구약시대의 보세는 하나님의 얼굴 앞에 선 후 백성들 앞에 설 때, 그의 빛나는 얼굴을
수건으로

가리웠습니다.

그

일을

사도

바울은

고린도후서

3장

18절에서

이렇게

말씀하셨습니다."우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와
같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라" 구약의
하나님의

백성들은

제사장이나

선택

받은

자들을

제외하고는

하나님을

직접

대면하지

못했습니다. 그러나 예수 그리스도께서 구속의 피로 우리를 대속하셨고, 깨끗해진 우리의 심령
가운데 성령을 통해 우리를 성화시키심으로 우리는 하나님의 형상대로 주의 영광대로 하나님과
직접 교제하고, 하나님을 섬기는 삶을 살 수 있게 되었습니다. 무엇보다도 예배를 통한
하나님과의 온전한 관계를 늘 회복해야 합니다. 더 나아가

우리는 예수 그리스도의 의를 입은

하나님의 자녀로 날마다 기도하고, 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님과 긴밀한 교제를 누려야
합니다.
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2) 성도와 성도의 교제
예수님께서는 요한복음 17장에서 다음과 같이 기도하셨습니다. "우리와 같이 그들도 하나가
되게 하옵소서(요17:11)" 이 기도는 예수님의 제자 공동체의 온전한 화합을 위한 기도였습니다.
이와 같이 우리는 개인적인 예수님과의 깊은 관계를 통해 다른 그리스도인들과 하나됨의 교제를
이룩해야 합니다. 한 그리스도인이 그리스도와 연합하며 살고 있고, 다른 그리스도인 역시
주님과 함께 살아 움직이는 관계로 살고 있기 때문에 성도들은 서로의 교제를 통해 각자에게
주신 주님의 유익을 얻으며, 서로 격려하고, 축복을 나누는 교제가 이루어져야 합니다. 모든
사람들은 자신의 믿음의 분량대로 고난을 이겨내고, 깊은 절망의 순간을 겪을 수 있습니다.
그러나 고난과 절망 가운데 하나님과 온전히 합력하여 선을 이루었던 은혜의 경험들을 나누는
것은 서로에게 큰 영향력을 미칠 수 있습니다. 더 나아가 고난에 처한 성도에게 다시금 주님을
의지하고, 일어설 수 있는 힘을 얻게 합니다. 성도들은 서로 간의 깊은 신뢰와 교제를 통해서
자신의 삶을 나누고, 서로의 기도 제목을 함께 중보하고, 함께 중보한 기도에 대한 하나님의
역사하심과 은혜를 찬송할 수 있어야 합니다. 또한 공동체 안에서 서로 사랑하고, 섬기는
공동체성을 경험할 수 잇어야 합니다. 또한 이와 같은 성도의 교제는 모든 성도안에 내주하시는
성령께서 모든 성도들을 교회 안에서 도우시는 방법이기도 합니다.

질문)

당신은 정말로 하나님을 위한 예배로 진정한 하나님과의 교제가 이루어집니까? 또한

당신이 속한 공동체를 진정으로 섬기고, 사랑하십니까? 성도간의 교제를 사모하고, 다른 성도를
섬기고, 나누는 일에 최선을 다하고 계십니까?

기도) 하나님과의 교제의 장인 예배를 사모하고, 성도간의 교제와 공동체를 귀히 여기고, 섬길
수 있는 마음과 결단을 위해 기도하십시오.

11. 11주 양육 프로그램: 4과 열매 맺는 삶 - 1과제 성령충만
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도입) 예수님을 영접한 우리에게도 수많은 갈등의 상황이 있을 수 있습니다. 이는 우리의 죄성이
온전히 성화되지 않았기 때문입니다. 우리는 성령의 소욕과 육체의 소욕 사이에서 늘 영적
갈등의 상황에 놓여 있습니다. 오직 성령 충만으로 성령의 도우심으로 우리는 육체의 소욕을
거스리고, 성령의 소욕에 온전히 사로잡힌 성령충만의 도움을 늘 받아야 합니다.

1) 성령충만의 성경적 의미
예수님께서는 성령으로 잉태되었고, 생애 전체가 성령으로 인하여 진행됩니다. 시험을 받으러
광야에 나가시는 것도 성령으로 이끌렸다고 성경은 말씀하십니다. 또한 예수님께서 이 세상에서
행하신 모든 기적들이 성령에 의해 이루어 졌습니다. 또한 사도행전 7장 55절에서는 스데반이
성령충만 했다고 기록되고 있으며, 에베소서 5장 18절에서는 성령충만을 받으라는 명령을 하고
계십니다. 성경에서 성령충만의 주님의 사역을 위해 부르심을 받고, 사역할 때에 성령을
충만하게 하여 주님의 뜻을 이루시는 것이고, 더 나아가 성도 자신들의 건전한 덕을 더욱
풍성하게 하는 것임을 알 수 있습니다. 또한 사도행전 11장 24절의 말씀을 보면 성령충만은
말씀과 믿음으로 충만한 상태임을 알 수 있습니다.

2) 성령충만의 조건
(1) 성령충만을 사모해야 합니다.
예수님께서는 요한복음 7장 37~38절에서 성령 충만을 위해서는 성령의 지배를 갈급해 하며,
성령의

지배에

의해

예수님을

믿으라고

말씀하셨습니다.

'누구든지

목마르거든'의

의미는

성령께서 모든 생각, 행동을 지배하시기를 간구하는 신자의 열망을 의미하고, '내게 와서
마셔라'는 성령 충만의 주체이신 예수님을 믿으라는 말씀입니다. 또한 예수님께서 산상수훈에서
"의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 저희가 배부를 것임이요"라고 말씀하신 것은 성령에
충만하기를 소원하고, 기도와 말씀의 풍성함으로 성령의 충만함이 채워질 것이라는 말씀을
의미합니다. 더 나아가 우리의 삶 가운데 성령의 열매가 맺기를 소원하는 마음이 함께 적용되는
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것이 바로 성령충만의 성경적 의미가 됩니다.
(2) 죄를 고백해야 합니다.
사도행전 2장 38절은 회개를 통해서 그리스도의 이름으로 세례를 받을 때에 성령이 선물로
주어질 거이라는 약속의 말씀입니다. 우리에게 내주하시는 성령님께서는 우리가 죄를 지을 때,
끊임없이 우리를 채망하십니다. 우리는 그 소리를 듣고 우리의 죄를 스스로 버리지 않는 한
성령의 지배를 받을 수 없습니다. 또한 성령을 거역하는 자는 결코 용서함을 받지 못하는 말씀
역시 우리 안에서 우리를 위해 죄를 알려주시는 성령님의 지배를 인정하고, 계속된 거역함으로
마음을 강팍하게 해서는 안 됨을 의미합니다.
(3) 성령충만을 간구해야 합니다.
성령충만을 위해서는 반드시 기도로 간구해야 합니다. 오순절 성령이 임했을 때에도 기도가
동반되었고, 누가복음 11장 13절의 말씀을 보면 구하는 자에게 성령을 주실 것을 약속하고
계십니다.
(4) 예수님을 믿어야 합니다.
요한복음 7장 37~38절의 말씀은 다음과 같습니다. "나를 믿는 자는 성경에 이름과 같이 그
배에서 생수의 강이 흘러 나리라 하시니 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말슴하신
것이라 예수께서 아직 영광을 받지 못하신 고로 성령이 아직 저희에게 계시지 아니 하시더라" 이
말씀 에서 '믿는 자'는 예수님을 신뢰하는 자를 말하고, 그러한 자에게 놀라운 약속인 생수의 강,
성령 충만이 주어진다고 말씀하셨습니다. 또한 예수님께서 아직 십자가의 구속을 이룩하시기
전이므로 성령이 아직 계시지 않았다는 말씀을 볼 때에, 성령 충만은 오직 예수님의 십자가의
구원을 믿고, 우리 심령 가운데 죄의 영역이 해결되었을 때 우리에게 수반되는 믿음의 결과라는
사실입니다. 더 나아가 우리는 예수님께서 구속하신 십자가의 공로를 기억하며, 우리의 죄를
날마다 철저히 회개할 때에 성령이 충만하게 됨을 기억해야 할 것입니다.
(5) 순종해야 합니다.
사도행전 4장 19절에서 베드로와 요한은 공회앞에 서서 예수님을 증거함으로 문중을 받을
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때에, "하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라"라고
말씀하셨습니다. 베드로와 요한이 성령에 충만하여 성전 미문의 앉은뱅이를 걷게 하였고,
거침없이 예수님을 전한 후 공회에서의 말입니다. 베드로와 요한의 말을 볼 때에 우리가
하나님의 명하심을 따라 행하는 것은 오직 우리의 의지를 하나님께 맡기는 것이고, 우리의
이러한 자세 가운데 성령께서 충만히 우리를 지배할 것이라는 말씀을 의미합니다.

3) 성령의 열매
갈라디아서 5장 22~23절에서 말씀하시는 성령의 열매는 다음과 같은 특성이 있습니다. 사랑,
희락, 화평은 우리가 성령으로 성화된 영적인 성품들을 의미합니다. 오래 참음, 자비, 양선은
우리가 성도들과 교제하고, 여러 일 가운데 발생될 수 있는 여러 시험 가운데서도 성화된 사회적
성품을 의미합니다. 충성은 신앙의 자세로서의 충실을 의미하며, 온유는 인간 사이의 고나계에
있어 보여주신 그리스도의 성품을 닮아가는 것을 의미합니다. 또한 절제는 자신에게 주어진
욕망과 정욕에서 하나님의 편에 설 수 있는 신앙을 의미합니다. 하나님께서는 우리가 성령의
지배를 온전히 받아서 우리에게 주어진 시험과 문제들을 극복하고, 풍성한 열매가 맺히는 삶을
살기를 원하시는 것입니다 더 나아가 복음을 담대히 전하고, 필요에 따라 여러 은사들이 나타나
교회와 개인을 세우는 삶을 원하시는 것입니다

질문) 당신에게서 성령의 충만으로 나타나는 성품들은 무엇입니까? 또한 당신은 어떤 은사를
가지고 하나님의 영광과 교회의 덕을 위해 사용하고 있습니까?

기도) 우리가 성령충만의 삶으로 우리 가운데 성령의 열매가 드러나게 하시고, 다양한 은사로
담대히 복음을 전하고, 교회와 우리 자신을 세울 수 있도록 기도합시다

12. 12주 양육 프로그램: 4과 열매 맺는 삶 - 2과제 시험을 이기는 삶
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도입) 성령충만을 경험하고 나서도 우리는 많은 좌절과 실의를 경험하게 됩니다. 우리가
예수님을

영접하고

거듭났음에도

불구하고,

사탄은

우는

사자처럼

늘

우리를

시험하기

때문입니다. 그래서 우리는 우리의 구원을 온전히 이루기 위해 사탄의 계략을 알고, 하나님의
말씀과 성령충만, 기도를 힘입어 그 시험을 이겨낼 수 있어야 합니다.

고린도전서 10장 12절의 말씀은 "선 줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라"는 권면은 우리가
성령충만한 삶 가운데 있더라도 육신의 옷을 입고 있는 한 죄가 없는 생활을 할 수 없으며,
사탄이 우는 사자와 같이 우리를 찾고 있기 때문입니다. 그러나 성경은 주님께서는 우리가
감당할 수 있는 시험밖에는 허락하지 않으시며, 꼭 피할 길을 주시고, 우리로 하여금 능히
이기게 한다고 말씀하십니다. 시편 119장 9~11절 말씀은 우리가 우리의 행실을 깨끗하게 할 수
있는 근간은 오직 주의 말씀을 따라 우리가 우리의 삶을 삼가는 것에 있으며, 주를 전심으로
찾고, 주의 말씀을 마음에 두는 것에 있다고 말씀하십니다. 우리가 재물, 명예, 권력, 성공, 정욕
등의 마음을 하나님보다 더 원하고, 사랑한다면 결국 사단에게 지고 말게 됩니다. 그러나 우리가
하나님을 더욱 사랑하고, 하나님의 말씀과 성령충만을 간구한다면, 우리를 사로잡았던 사사로운
것들에 대한 사랑은 식을 것이며, 세상을 통한 사단의 공격은 힘을 잃게 됩니다.

질문) 당신이 하나님보다 더 사랑하는 것은 무엇입니까? 당신의 약한 부분은 무엇이고, 그로
인해 일어나는 문제들은 무엇입니까? 그렇다면 그 가운데 승리하는 삶을 살기 위해 어떠한
노력을 해야 합니까?

기도) 우리가 하나님보다 더욱 사랑했던 것들을 내려놓고, 하나님을 더욱 사모하여, 하나님의
말씀을 순종하고, 성령 충만한 삶을 살 수 있도록 기도합시다.

13. 13주 양육 프로그램: 4과 열매 맺는 삶 - 3과제 순종하는 삶
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도입) 순종은 그리스도인의 삶의 중심이 되어야 합니다. 우리는 일시적으로 성령충만을 경험하고,
시험을 이길 수 있을지는 몰라도 지속적으로 그리스도께서 다스리시는 삶을 원한다면, 주님께
순종하는 진지한 훈련을 해야 합니다. 순종은 주님의 뜻 앞에 자신의 모든 권리를 포기하는
것으로 순종이 없이는 주님의 참다운 제자가 될 수 없습니다.

1). 예수님의 순종
예수님께서 십자가의 구속을 이루시기 전에 겟세마네 이렇게 기도하셨습니다. "내 아버지여 만일
할 만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서(마26:39)" 이는 극심한 두려움과 고뇌 가운데
드려진 기도로 죄가 없으신 예수님께서 인간의 몸으로 오셨기 때문에 가질 수 있는 연약함을
대변하신 기도였습니다. 그러나 예수님께서는 곧바로 다름과 같이 기도하셨습니다. "그러나 나의
원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서(마26:39)" 예수님께서는 자신의 연약한 심정과
두려움을 자발적으로 하나님의 뜻에 맞추셨고, 하나님의 뜻에 맞게 십자가를 지셨습니다.
대제사장의 무리들이 예수님을 체포하고자 했을 때, 대제사장의 종의 귀를 칼로 벤 제자에게
예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. "너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 열 두 군단 더 되는
천사를 보내시게 할 수 없는 줄로 아느냐 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이
어떻게 이루어지겠느냐 하시더라(마26:53~54)" 예수님께서는 당장의 고난을 이겨낼 수 있는
의지와 힘이 있으셨지만 그 의지를 하나님의 뜻에 맞게 자발적으로 기꺼이 순종하셨습니다. 우리
역시 우리의 의지와 생각, 연약함 그대로 하나님께 아뢰되 우리의 연약함을 아신 주님의 뜻에
기꺼이 자발적으로 순종하는 삶의 자세를 성령의 도우심으로 이루어야 합니다.

2). 순종의 자세
(1) 십자가를 지는 자기부인의 삶
로마서 12장 1절의 말씀은 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리는 것이
성도의 의무라고 말씀하십니다. 우리는 하나님께 드려진 자로 하나님의 것이기 때문에 하나님의
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뜻과 지혜가 우리의 모든 행동을 다스리게 해야 합니다. 사도 바울은 이와 같은 우리의 삶에
대해 갈라디아서 2장 20절을 통하여 이렇게 말씀하셨습니다. "그런즉 이제는 내가 사는 것이
아니요 오직 내 안에 그르시도께서 사시는 것이라" 사도 바울의 말씀대로 우리는 우리 안의 내
자아가 아닌 오직 그리스도의 통치에 우리 삶의 모든 것들을 내어드릴 수 있어야 합니다.
예수님께도 제자들에게 "십자가를 지라(마16:24)"라고 말씀하셨습니다. 주님의 택함을 받은 모든
사람들은 수고하고, 힘든 삶을 하나님의 뜻에 맞게 순종하며 살아가야 된다는 것입니다.
왜냐하면 예수님께서도 십자가를 지실 때, 순종함으로 하나님께 자신을 드렸기 때문입니다.
히브리서 5장 8~9절은 이렇게 말씀하고 계십니다. "그가 아들이시면서도 받으신 고난으로
순종함을 배워서 온전하게 되셨은즉 자기에게 순종하는 모든 자에게 영원한 구원의 근원이
되시고" 우리는 예수님께서 순종하심으로 온전하게 되신 것처럼 예수님께 순종하는 삶으로
우리의 구원을 온전히 이루어 가는 삶을 살아야 할 것입니다.
(2) 하나님을 신뢰하는 자발적인 순종
칼빈은 그리스도인의 순종을 주인과 종, 아버지와 아들의 관계로 설명했습니다. 율법에 매인
사람들은 매일 주인에게 부과받는 과제를 해야하는 종과 같아서 그것을 정확히 수행하지 않으면
주인 앞에 설 수 없었습니다. 그러나 아들은 자신에게 주어진 사명을 다 마치지 못했거나,
자신이 한 일에 부족함이 있어도 부모의 앞에 기꺼이 자신의 분량만큼 내어 놓을 수 있습니다.
왜냐하면 부모가 원하는 역량만큼은 아니지만 자신의 순종과 기꺼운 마음의 헌신을 부모는
기쁘게 받아줄 것을 믿었기 때문입니다 228 . 우리는 우리의 부족하심을 아시는 하나님을 전적으로
신뢰하고, 있는 모습 그대로 하나님 앞에서 나의 부족함과 연약함을 인정하고, 성령에 의지하여
기꺼이 하나님의 뜻을 자발적으로 순종하고자 하는 그 마음을 하나님께서는 우리의 아버지로
기뻐하실 것을 믿어야 합니다.

228)

John Calvin, 「기독교강요 중」, 원광연 역 (서울: 크리스챤다이제스트, 2015), 399-400.
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APPENDIX B
부록 B

설문서 (한글)

‘목장교회 관계전도’ 사역을 위한 설문 문항

(개인적인 질문)
1. 성별:
① 남

② 여

2. 나이:
① 18-30세 ② 31-35세 ③ 36-40세 ④ 41세 이상
3. 성복교회에서의 직분은?
① 구역장

② 차기 리더

③ 구역원

④ 새신자

② 4-5년

③ 6-10년

④ 11년 이상

4. 신앙연수
① 1-3년

5. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 구역 모임에 잘 참여하는가?
① 매 주 참석

② 한 두 번 결석

③ 잦은 결석

④ 불참

6. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 구역 모임 중 가장 중요하게 생각하는 것은?
① 예배

② 말씀양육

③ 삶나누기(전도훈련)

④ 기도

7. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 구역 모임 중 예배의 진행과 내용에 대한 만족도는?
① 매우 만족

② 만족

③ 보통

④ 불만족
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⑤ 매우 불만족
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(성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정에 대한 질문)
8. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정에 만족하는가?
① 매우 만족

② 만족

③ 보통

④ 불만족

⑤ 매우 불만족

9. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정 중 1 과 ‘말씀과 실천’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

10. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정 중 2 과 ‘나누는 삶’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

11. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정 중 3 과 ‘전하는 삶’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

12. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 말씀양육과정 중 4 과 ‘열매 맺는 삶’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

(성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정에 대한 질문)
13. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정에 만족하는가?
① 매우 만족

② 만족

③ 보통

④ 불만족

⑤ 매우 불만족

14. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정 중 1 과 ‘말씀을 행함으로’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

15. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정 중 2 과 ‘섬김의 삶으로’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

16. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정 중 3 과 ‘전하는 삶’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

17. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정 중 4 과 ‘함께하라’에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익
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18. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 전도훈련과정 중 5 과 ‘새신자세우기’에 대한 만족도:
① 매우 만족

② 만족

③ 보통

④ 불만족

⑤ 매우 불만족

(성복교회의 목장교회 관계전도 사역에 대한 질문)
19. 성복교회의 목장교회 관계전도를 위한 구역모임 중 기도 시간에 대한 만족도:
① 매우 유익

② 유익

③ 보통

④ 안 유익

⑤ 아주 안 유익

20. 귀하의 구역에 성복교회의 목장교회 관계전도를 통하여 몇 명의 새신자가 등록했는가?
① 1-5명

② 6-10명

③ 11-15명

④ 16명 이상

21. 등록한 새신자 가운데 몇 명이 양육 프로그램에 참석했는가?
① 1-5명

② 6-10명

③ 11-15명

④ 16명 이상

22. 등록한 새신자 가운데 1 년 이상 성복교회에 출석하는 이가 있는가?
① 있다

② 없다

23. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도가 개인 및 교회의 영적성장에 효과적이라 보는가?
① 매우 효과적

② 효과적

③ 보통

④ 안 효과적

⑤ 매우 안 효과적

24. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도에서 가장 어려웠던 점이 무엇이었는가?
① 구역모임참석

② 말씀양육

③ 전도훈련

④ 실질적 전도

⑤ 기타

25. 24 번 문항의 ⑤ 기타에 답한 이유를 작성 하시오.
(

)

26. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도과정에서 가장 도움이 되었던 훈련과정은 무엇이었는가?
① 구역모임참석

② 말씀양육

③ 전도훈련

④ 실질적 전도

⑤ 기타

27. 귀하는 성복교회의 목장교회 관계전도과정에서 가장 개선 되어야 할 훈련과정은 무엇이었는가?
① 구역모임참석
28.
(

② 말씀양육

③ 전도훈련

④ 실질적 전도

⑤ 기타

27 번 문항의 어떤 부분이 개선되어야 하는 지 작성하시오.
)
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